

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تغسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الجزء الثالت والعشرون
سورة الأحزاب - سورة سبأ
سورة فاطر

سماحة الشيخ
الكلكتوٍ محمد الصادقي
shiabooks.net
رابط بديل > mktba.net

$$
\varepsilon
$$

$$
7
$$



مدنيّة وآياتها ثلاث وسبعون







 رَّحِيمًا






الحزبب جماعة فيها غِلظُ وتماسُك مهما قلّت أو كثرت فعُدلّة التماسُك


 الشيطان .

ولم يأت الحزبب في سائر القرآن السبعة بـخير إلّا في المائدة: : ولاوَن

 . ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{\text {( }}$









واحد فتقطعوا أمرهم بينهم. .
والأحزاب نـلانت، هنا في الأحزاب كلـها حزبب الشـيطان، ولنذلك تتسمى سورة الأحزاب مستعرضة سيرة الأحزاب ونورتهم وسريرتهـم، ولكي

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الزخرف، الآية: } 10 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة الروم، الآيتان: الآلان، (V) } \\
& \text { (^) سورة المؤمنون، الآية: هr } \\
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: } \\
& \text { MY :سورة المجادلة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) سورة غافر، الآية: } 0 .
\end{aligned}
$$

ينتبه المؤمنون فيتماسكوا قدر المستطاع في حزبهم الواحد لاحزب الهلها :
 يجعلهم حزباً هو العقائدي الذي يحلّق على كافة الوحدات والطبقات سياسياً واقتصادياً وئقافياً أماذا، وفي قمتها التوحيد حيث يوحد بين قطاعات
 يكونوا حزباً واحداً هو حزب اله مهـما اختلفت درجا الها
 متراهِّا لهم قوتهم الصارمة ضـد الأحزاب الكا



حزب الله، وكل اختلاف وراء العقيدة تتوحد على ضوئها أم تذوب؟! ولماذا نختلف في أحزاب متعارضة متباغضة لأهداف سياسية مـختلفة أما هيه، تحليقاً لسائر الوحدات على الوحدة العقيدية الإسلامية؟ تلك إذاً

قسمة ضيزى! .
فلأن اله واحد وشرعته واحدة فحزب الله واحد، وعديد الأحزاب بين

 فلا مبرِّر لأي اختلاف بعد الوحدة الإسلامية:


 صلح الـحديبية، بازدحام الأحدات خلال هـه الفترة، والتنظيمات التي
(1) سورة آل عمراذ، الآية: ب•l.

أنشأها الرسول

 وبني قريظة ومواقف الكفار والمنافقين واليهود والمرجفين في المدينة ودسائسهم وسط الجماعة المؤمنة!

تم وفي السورة نبذات هي نبضات في مذه الحياة الجديدة تثبتاً لبعض التقاليد مع إصلاحها، وتبديداً لأخرى كالمظاهرة والتبني، وإخضاعاها للأمة كلشرعة الجديدة الجادَّة.

وسورة الأحزاب هي هذه الحاضرة لدينا، دونما زيادة عليها أو نقيصة عنها، أو تقديم لآية أو بعضها أو تأخير كسائر السور بأسرها في حصرهـا لآياتها جملات وآيات، خلاف ما يهرف به من لا يعرف، تتحريفاً فيها بنقيصة أماميه؟(1)













 هن زر تال قال لي أبي بن كعب: كيف تقرا سورة الأاحزاب أو لم تعدما؟ فلت ثلاثأً وسبعين =

 وبينهما رائحة المسك في توجيهات تتبنَّى تقوى الهّ والتوبة عن الطغوى!

中至
(1) مَكِمكًا

=



 النبي يكنبون بالرجم.

 ابن عوف أن عمر بن خطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناساً يقولون ما ما بال الـ الرجم
 متكلمون أن عمر زاد في كتاب الش ما ليس منه لأنتها كما نما نزلت








 مممت أن أكتب في المصحف فسال أبي بن كعب عن آية الرجم فقال أبي: الست أتير أتيني وانا
 الحمر؟ی أتول فاتض العجب من مذه الهرطقات المتناتضة وتبرا منها إلى الش!


 وإنها آية فريدة منقطعة النظير، آمرة بتقوى البشير النذير، لأن موقفه من الكافرين والمنافقين خطير خطير، وهذه تقوى سياسية تجنباً عن أن يُدلوه
 بعُملة الوعد الكذبّ، ما لو كان صـادقاً لكان صـاداً للدعوة الإسلامية لفترة،
 والخسار والدمار، فظاهره فيه الرحمة وباطنه من قِبَله العذاب! فلذلك (ايا أيهاه . . . لا (ياه فقط أو أيهاه تدليلاّ على خطورة المنادى له وتنبيه المنادى .
أترى أن النبي كان متلبساً بطاعة الكافرين والمنافقين حتى يتى يتقيها؟ كلًّ والتقوى مي الابتعاد عن المحظور، وأصلها ما لم يتلبس وهو على أشرافه،

في المجمع نزلت ني أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأهور السلمي قدموا

 الش (新
 رسول اله اله
 والمنانفين (ابن أبي وابن سعيد وطعمة).
وني اللدر المنتور ه: •11 - أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن الضهساكل عن ابن عباس


 مذا الاقتراح وتد يـسوا من تطمبعه بمال أو منال!





(أَتَّق آلَّهِ للنبي التقي في القمة، تنبيهة لاستمرارية التقوى، ولتقوى


 أن تتقي بنفسك عن الحق وهو الاتقاء بإسناد النقائص كلها إليك عن إسنادها - أياً كان - إليه، فتجعل نفسك وقاية له تعالى.

أو تتقي بالحق عن نفسك ومو الاتقاء بإسناد الكمالات كلها إليه تعالىى عن إسنادها إليك فتجعله وقاية لك، ومها كمال التقوى أن تتخلى عن كل ما ما يختص بالهُ وتخلِّيه تعالى عن كل ما تختص بك، وكلما وراءهـما طغوى بدركاتها، كما هما تقوى بدرجاتها

وأما وُورَا تُطْعِهِ فهو متكرر له في الذكر الحكيم، نهياً عن المسايرات




$$
\begin{align*}
& \text { سورة محمد، الآية: } 19 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: } 70 \text {. } 78 \text { الآي }  \tag{Y}\\
& \text { سورة طه، الآية: 118. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الحججر، الآية: } 99 . \\
& \text { سورة الااحزاب، الآية: عـع } \tag{0}
\end{align*}
$$





كل ذلك نهي عن طاعتهم ولمَّا يقترف، ولكي يبقى مفارقاً غير مقارف، وكل ذلك في التلبيسات السياسية التي تزلُّ فيها الأقدام، والها يعصـم رسوله فيها عصمةٌ كاملة كافلة للدعوة الرسالية المعصومة العاصمة للأمة! إنه الموارد، فالنهي تأكيد للترك، والتداوم على الترك، ولكي يسمع الكافرون والمنافقون الطامعون طاعته، يسمعوا تحذيره من الإذاعة القرآنية فيتركوا اقتراحاتهم التي تشق عليه وتؤذيه!
 يصلح لك كرسول، وعليهم كمتربصي الدوائر بالرسالة والرسول، فاله عليم بما يجهلونه وما تجهله، حكيم بما لا تحكمه، وأنت كرسول دائب إلى قمم

من العبودية.
والرسالة بما أرالك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً، فمهـما أرادوا
 الإسلام بتلك الاستمالة والتقارب، ولكنه أمرّ ظاهره فيه الرحمة وباطنه من


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإنسان، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة القلم، الآيتاذ: } \\
& \text { or سورة الفرقان، الآية: (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الانعام، الآية: } 117 \text { (1). }
\end{aligned}
$$



 اللسياسات، وتهاترات المعاملات، التي تبوء بالخساء للرسول، وبالدمار

 أعماله بمن معه . ولكي تكون على أهبة كاملة كافلة لتقوى مطلقة، وترلٌِ لطاعتهم مطلقاّ،
 جهودك كلها :
 في المـخاطر والضرورات إلّا الها، فتوكل على الهل لا سواه، في أن : وأَّتَّ كانَّهُ لا سواه وفي أن : الا تطع . . . ه إلَّا إياه!




تَكَرْا 6
وهلَّلا يطع الكافرين - نقط - والمنافقين - إذاً - فله أن يطيع غيرهما

 وطاعة غيرهما طاعة فاسقة، أو أن كل من طلب منه أو مـع الله فهو بذلك يصبح في صـف الكافرين أو المنافقين، ولا طاعة
(1) سورة الطلاق، الآية: ب.


 اله واتباع وحي الشا!



فهله الثلاثة رصيدات لهذه الداعية حيث تقيم وتقوَّم دعوته على المنهج الواضح الناصح: تقوى اله وترك طاعة من سوى الشا، والتوكل فيهما على الشا مهما كان من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يسمعانه فيقطعان آمالهم عن طاعته ويسمعه المؤمنون فيتقون!



هنا أمور ثلاثة ما جعلها اله من تكوينية تُحيل أن يجعلها غير الها الها ومن
 ورباطاّ؟ نم ترى أن لها أم لأولاها ربا رباًا بما سلفها؟ إن لأولاما رباطاً عريقاً سالفها ولا ولاحقها

 وسواه، حيث الطاعة المطلقة التي هي الطاعة لا سواهاها تحيل كونها بين
 ويهوى بأحدهما اله، وبيانيهما مَن سواه.

كما ولم يجعل لرجل من أمّين اثنين، التي ولدته والتي ظاهر منها، لا
 في غيرها كالأم الرضاعية، وكذلك الأمر في الأدعياء فهم ليسوا أبناء ولا
بمنزلة الأبناء.

وليس لقلب واحد أن يتجه ويهوى إلى أمّين على سواء، ولا إلى ابنين على سواء، وأحدهـا مجازي مجعول بحق أو باطل، اللهـم إلّا أن يكون لرجل من قلبين في جوفه!
 كشخصين يتجه كلًّ إلى وجهة، مضـادة أو مناقضة للأخرى في حب مطلق وهوى أو بغض مطلق أما ذا؟
فالجمع بين اتثين في قلب واحد مستحيل في متناقضين، أو ناقص في

 حب وبغض وطاعة وعصيان، وكل ما يستحيل جمعه في تصديق أم
 المحمديين المعصومين، فلهم الحيطة العلمية بما يتلقون من أعمال، مـر مـر من من
 يشغله شأن عن شأن، دون من سواه ومَن سواهم. ولقد ورد في شأن نزول آية القلبين منازل عدة ومن ذلك قلب المصلي "افمن كان قلبه متعلقاً في صـلاته بشيء دون الش اله فهو قريب من ذلك الشي

(1) سورة الرحمن، الآية: Y9.
(Y) نور الثقلين ع: ع ع (Y) . . . . .
 قلب الرسول وغيرها تدليلاً على أمرِ ما فهو أيضاً من الهُ وإن أخطاً في أمره خاطئون(1) ومهما كان من شؤون نزولها تكذيب رجل ادعى أن له قلبين (Y) فليست لتكذب من جعل اله له مقام جمع الجمع أن يحيط علماً بأمرين أمّا زاده ولا ولا
 من العالمين وكما الله رب العالمين - وليس له قلب - فليس ليجمع حبَّ المؤمن إلى حب الكافر آم بغضهـما وهو لا يشغله شأن عن شأن! ولأن الواجب من حب الله وطاعته هو توحيده فيهمـا دونما ندِ ولا شريك، فالججمع بين هكذا حب وطاعة، وحب الغير وطاعته لا يمكن في قلب واحـد، إلّا ضـغـث مـن هـنـا وضـغـث مـن ذاك وهـو مـن حـب الـهوى

اللدر المتور 0: •1 ا - أخرج أحمدوالثرمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم
 يصلي نخطر خطره فقال المنافقون اللنين يصلون معه إلا ترى اذن له قلين قلباً معكم وقلباً














وطاعتها، اللهم إلّا في قلبين، هذا يحبه تماماً وهذا يحب غيره، فممكن الجمع بين حبين في قلب واحد غير مطلوب، ومستحيله يمكن في قلبين

 شرعة الحب والطاعة الالتقاطية شرعة منافقة لا تنبو ولا تنبئُ عن إيمان مهما كان إيماناً بالحق أو بالباطل، فإنه قلب واحد، فلا بلّا لها له من تعلق ون واحد ومنهج واحد، تصـوراً كلياً للحياة كلها، وإلاّلا تمزق ونافق، فإلـا فإما اتباع
 $!^{(r)} \mathbf{C l}^{\mathrm{E}}{ }^{\mathrm{E}}$

وكما لا ينقسم شخخص إلى أشخاص، كذلك لا ينقسم قلب إلى قلوب، يستمد آدابه في كل حقل عما يهواه من مَعين وعقل بينها تناحر وتشاجاجر،


 مموزّقاً مشلاة بين أرباب متشاركين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلآه ولا إلى







 وميكائيل واله عدو للكافرين

سورة الحجر، الآية: ع ع

إن كلَّ إنسـان هو شخص واحد له قلـ قلب واحد لا يملك أن يتقسم في شخصيته وحالاته، يقول: أنا في كل حقل غيري في حقل آخر، فأنا بصفتي مسلماً أصلِّي وأحج و. . وبصفتي سياسياً أعمل وفق مصلحيل فيات فيات السياسة، وبصفتي تاجراً أعمل كرجل اقتصاد أمّا ذا من صفات في مختلف الحقول! فالإنسان المسلم يعيش مسلماً في هذه كلها، حيث الإسلام يضـم وينظم هذه كلها، فيعيش في المحراب كما في الحرب مسلماً، وفي السوق كما في
 المتكفلة لكافة حاجيات الحياة وجنباتها
 المستحيل، إذ لا يعبد في الحقق إلهين إلّا من له قلبان، وإلما يعا يعني ألن في

 يوجه إلى الله وكما في طاعة الشيطان، فطاعة كلٍ مستقلاً بجنب الآخر تتطلب قلبين اننين، إلا أن يكونا في خط واحد أو سبيل واحد.


 (乏) ....
فالزوجة لن تصبح أمّاّ، لا واقعاً فهي التي ولدته، ولا شرعاً فهي التي
سورة المبجادلة، الآية، الآية: ب. ب. ب.

راجع الْفرقان ج Y^: تجد تانفاصيل الظهار بأحكامه

أرضـعته، دون لفظة القول: پأنتت علي كظهر ا"مي" فلم يجعل الله الزوجة



 الجاهلية الجهلاء، أزالها الإسلام بحسن العشرة:

 بلفظة قولة ولا بأية محاولة، وأما الجمع بين كونها زوجة لا تتزوج وآمّا لا

 والأخرى أم لها ما لها، فلا تبديل ولا جمـع، وكما ظهارهـم من تبديل

الجمع!
وإنّ ميغة الظهار محرَّمة محرِّمة تخلِّف كفارة إن أراد وطأهـا، وحملاً


 الجاهلية المتعتتة!
 في لفظة النداء، بل وفي كل ما تتطلبه البنوة من التوارث وحرمة حليلته . وقد كانوا في الـجاهلية يتبنّون، تطعاً لبنوَّة كواقع، ووصـلاّ لها إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: Y (1) } \\
& \text { (Y) سورة الطلاق، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

غريب كواقع، فتنقطع علاقات البنوَّة عن الوالد الدقق، وتتصل بالأب المتبني في كافة الصـلات بالباطل
يقال إن النبي



تَحِيثا




- يُدعى ابن محمد (1) . . . .

فلان زيداً أملك بنفسه وأولى من أبيه حتى لو كان مؤمنآ، وهو مشرك!
(1) نور الثقلين ع : تال في سبب نزول الآية: كان سبب ذلك ألن رسول اله اله





 الش



بنت جحش . . .
أقول: كان التوراة بين المؤمنين والمهاجرين سنة مأموراً بها قبل نزول آيات الإرث تشائبيعاً

 اللجمامير تبنياً كما كانوا يعملون!

ولأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فولايته


هكذا تبنّه ولا آخطأ لو كان تبنياً ولم يكن إلاّ تشريفاً!



عليه - إذاً - حليلته!

فلم يكن قوله


 حليلته ولا رتب عليه سائر أحكام البُوَّة، فلم يشمله التنديد الإبطال:



 فالقول بالأفواه هو المنقطع الرباط عن دواخل القائل وخوارجه، فلا


 آلكَّجِيلَهِ إلى الحق .

$$
\text { (1) سورة الأحزاب، الآية: } 1 .
$$

هذا رغم ما منالك من آثّار تهواه الأنفس في طقوس جاملية لا تعدو
 آلكسَبِلَّه ومن الحق السبيل والسبيل الحق :



 يدعى الولد المؤمن إلى الأب الكافر؟ مهما صحت المعاكِاكسة، أن تدعوا الولد الكافر إلى الوالد المؤمن ولكي يؤمن ولأنه يلحق به قبل بلوغ اللحلم


 لا في لفظة قول فحسب، بل وفي كل ما تتطلبه البنوَّة اللهـم إلّا ما يستنيني الإسلام للولد المؤمن أو الوالد المؤمن.
ولقد دعى الرسول
 بأبيه(1) فما نرى فيما فعله الرسول المتنبون الآخرون قياساً لفعله بما كانوا يفتعلون!






 لآبائهم أقسط عند الله؟ وقضيته آن تبنيهم قسط! وبقا وبقاءهم لغير آبائهم ليس قسطاّ ولا عدلاّ، والقسط آفضل من العدل؟

علّه ككلٍ مـماشاة مع المتبنين : إن كان هذا قسطاً تعطفاً بهـم دون مقابل، فدعوتهم لآبائهم آقسط عند الله، فإنهم بِضـع من آبائهم دونكمه،
 من آبائهم فعل الإيلاد وهو حقيقة لا تنكر، فالأمـل الفطري والولادي
=




 انت؟



 العاني وتطعمون الأسير ابني عبدك فامنـن ملينا والحسن إلينا في فدائه فإنك ابن إن ميد قومه فإنا

 الحسنت فدعاه رسول اله




 0] فدعي زيد بن حارثة.

يقتضيان أن تدعوهم لآبائهم في كل ما تتطلبه البنوة، والتخلف عنهما هو خلاف العدل والقسطط

أو علّه كبعض مصاديقه قسط، كما كان من رسول اله له
 اللدعوة، فقد جمـع الأقسط إلى القسطط فلم يـخالفهـها أو أحدهـما قبل آية القسط، اللهـم إلّا من سواه بين متعمدل ومُشطئِ وساحة الرسول منهـما
: . . . .
فإن فوضى العلاقات في أسرة الجاهلية في هرج الجنس ومرجه، والتبني
 ولكنها أيضاً ليست بالتي تسمح بالتبني أو تقره، فإن هنالك الألا الأخوة في اللدين




 الدينية كما في الأدعياء فإنهم أعم من كونهم يتامى أو ذوي آباء مجهولين .


أَلَّهُ غَوْورًا تَحِيمَا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة التوبة، الآية: 11. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: • (Y) }
\end{aligned}
$$

أصله إن لم يكن إلّا قولاّ بالأفواه دون أثر خارجي، وخطأ في تجهيل آبائهم



 السياج التويم على الأنساب أن بحافظ على نظا كامها وسواه، وحتى إذا كان نسباً كافراً، فإنه ليس ليسمح نسبة المؤمن الِّم إلى غير والديه مهما كانت هنالك أحكام وقائية لثرف الإيمان .
 الإيمان، فليس الإيمان بنسب وسبب، فإنه شرن ذاتي لا يعدو حامله إلى سواه إلّا إذا حمله إلى سواه. وإنه تشّديد أكيد ينمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة كيفما كانت، والحفاظ على روابطها من كل شبهة وخلل، وحياطتها بكافة أسباب السلامة
 ادعاءات جوفاء، في تغيير النسب وتحويره، مهما كان بمبرٌ الإيمان فإنه خلاف قضية الإيمان.
.


آية وحيدة منقطعة النظير، تختص ولاية عامة للنبي على المؤمنين،

 أقّاميه؟

## ولاية النبي على المؤمنين؟

 وشعاع الإيمان، فهو وأَكَّكَه قضية النبوة، وهم مولّى عليهم قضية الإيمان، وهو
 (اوالذي نفسي بيله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين"!

وليست مي مجرد ولاية الحب مهمـا كان أهـلاّ من قضيتها، بل هي مطلق الولاية في مطلق الأمور على مطلق الأنفس المؤمنة، عقيدة وحباً وقولاً وعملاٌ اماذا من متطلبات الولاية الأولوية المطلقة!

إن هذه النبوة القمة تقتضي أولوية قمة، كما الإيمان بدرجاته يقتضي تحمل تلك الأولوية حسب الإمكانيات.

أترى أن هذه الولاية المحمدية قد تُعمي مصالح الأمة جماعات وفرادى
 الأولوية ليست إلا لتخدم مصالح الرسالة والمرسل إليهم جماعات وفرادى، دون مصلحة لشخص محمد
 عنهم أخطاء عامدة وجاهلة وتصلح الأمة كما يرضاها الها الها حيث الولاية إسلامياً هي أن يلي كل قوي من المسلمين ضـعيفهم، عقيدياً أو علمياً أو خلقياً أو عملياً، أما ذا من مختلف الوهبات والكسبيات جبراناً لنقصه، فقد
 فإنه وليه علمياً، ولكنه مولى عليه عملياّ، وهلم جراً في سائر الأولياء والمولى عليهم حسب مختلف الولايات.

والسمة العامة فيها كلها صالح المولى عليه حيث لا يقدر على تحصيله كما بجب أو يحب، وهذه الموالاة مي في صيغة أخرى تعاونٌ على البر


المعروف وترك المنكر
فليس للولي أياً كان أن يتأمَّر على المولى عليه لصالحه الشخخصي بسند


 في مختلف الحقول الإسلامية المحلِّقة على كافة المصالحا الحا

الولايـات الـعشر في الإسلام:
هنالك ولايات خاصة وأخرى عامة على المؤمنين كلها تنخو منحى مصالدههم معنوية ومادية جماعية وفردية، ك: 1 - الولاية على الأليتام، Y - والـــفـهاء، Y - والـمـجـانـيـن، ع - واللزوجـات، Y - والمتخلفين(1)، 9 - والرسول، • 9 - وولاية اله!.

كل هـذه ولايات على من لا يـحيط علمـاً أو طاقة على مصصالحهه،

 . ${ }^{(r)\left({ }^{\prime}\right)}$
 [التوّبَّة :V1].
(Y) سورة المائدة، الآية: 00 (Y)
(Y)

والولايات الأخرى مـحدودة بـحدود الـمصـالح، وللـمولى عليهـم الاعتراض والاستيضـاح إن اشتـبه عليهـم أمرهـا أو تأكّدوا من خـلان المصلحة فيها

تم تشترك هذه العشر في الولاية السرعية على اختـلاف درجاتها وضيقها وسعتها، وتخصّ ولاية المعصومين الشرعية بأنها مطلقة محكمة دونما استيناء




ولاية النبي من العشر بعد الولاية الإلهية، فهو أولى بكل مؤمن من نفسه وأهله وماله وعرضه، وكلها لصالح النبوة والمولى عليهم على ضوء اللبوة العادلة، ولاية عامة تشمل رسم مناهج الحياة الفردية والجماعية في كافة حقولها، فلا ولاية
 الولايات كلها، على سائر الأولياء والمولى عليهم كلهم.

قد تتحقق الولاية دون أولوية بأنفس المولّى عليهم منهم كما في سائر


سورة الأهوران، الآية: عها عها .





عليهـم في النواميس الخخمسة كلها : نفساً وعقلاّ وديناً وعرخاً ومالآ لصالح النبوة والمولّى عليهم، فصالح النبوة هو هو صالدهم جميعاً .

فكما يجب على كل مؤمن الحفاظ على هذه النواميس حباً لها وإيماناً، كذلك عليهم - وبأحرى - الحفاظ عليها من النبي






تم إذ يأمر الرسول
 أن لو رأى النبي صالحاً في حملك على عمل دون أجر أو بأجر، أم دفع مال بمقابل أو دون


 له بسناد ولايته المطلقة المخوَّلة .
(1) (1) (1)

 الحليث السابق ولكن فيه: من ترك مالآ فلعصبة . . . (Y) آباءنا وأمهاتنا فنزلت مذه الآية.

نم الولاية الجماهيرية هي له أحرى من الشخصية، حيث النبوة تنحو منحى الجماهير قبل الأشخاص، وهي لصالح مجموعة الأمة قبل إفرادها، وصالح الجماعة في ولاية وسواها أهم من صـالح الأفراد.

ومن أهم الأهداف في خـابطة الولاية هنا هي الإمرة(1) ألآلا يخلد بخلد المؤمنين فرادى وجماعات التقديم أو التقدم بين يدي الرسول الا
 والرأي رأيه، لأن الإمرة الثـاملة على المؤمنين هي إمرته .

فلو رأى المؤمنون بأجمعهم صلوحاً في أمر من حرب أو صلح أماذا؟
 إلّا ما يراه دونهم.

 نزلت في الإمرة إن مذه الآية جرت في الحسين بن علي


 فيها نصيب فيرنا
ورواه مثله عنه في الكافي وروايات أمل البيت في ذلك بعليد أسماء أولي الأمر متواترة.






 قال سليم وتد سمعت ذلك من سلمان وابي ذر والمقداد وذكروا لي أنهم سمعوا ذلك من رسول الشال

ولقد جرت هذه الإمرة النبوية في الأئمة الاتني عشر بدليل الكتاب




 التهنئة من النيخين في قولهـيا لعلي


سررة النساء، الآية: 09.











 سعيد الخذدي وأبو إسحاق الثعلبي في تفسيره والحانظ ابن السمان الـوان الرازي عن ابن عازب والحانظ أبو بكر اليهقي عنه والحانظ أبو بكر الخطيب البغدادي بسندين صصيجين عن أبي




 السعادات مجد الدين بن الأير الثيباني في النهاية £: Y£ وأبو الفتح محمد بن علي =

من أنفسكم؟ قالوا: بلى قال : فمن كنت مولاه فهذا علي مولاها مما يبرهن جلياً أن مكانته من المؤمنين هي نفس مكانة الرسول إلا في الوحي والنبوة. فإمرة الأولوية والولاية المطلقة تحتص بمحمد
 الفتوى أو الزعامة السياسية، فإنها مهما كانت عليمة تقية عادلة فليست معصومة عن أخطاء، ولأنها لا بَّد منها في استمرارية الإمرة الإسلامية، فلا بد من كونها فـا في نطاق الشُورى بين الرعيل الأعلى حتى تقل أخطاؤها وكما يروى : الإمام
 والشُورى في أمور المؤمنين هي من سبل الإيمان فتركها قطعّ لسبيل الإيمان حسب درجات الأمر الذي يتطلب الشورى.

فولاية الفقهاء محدودة لـمكان أخطائهم قاصرة أو مقصرة، فإن ثبت للمولى عليهم وهم غير الفقهاء أنهم أخطأوا في شيء ألـا حرم اتباعهم فيه إلّا أن يقنعوهم، وإن لم يثبت فاتباعهم مفروض

تم لا ولاية لفقيه على فقيه مهما اختلفت درجاتهمه، ففي الأحكام الشرعية كل فقيه ولي نفسه ومن ليس بفقيه كما وفي المسائل السياسية الزمنية فليس ولي أمر الأمة زمن الغيبة إلّا الشورى من الرعيل الأعلى، بل بل وفي الأحكام الشرعية المرجع هو الشورى دون الأشخاصن

 = عازب وثلانون آخرون أتا ما زاد ذا ذكرنا أبماءم (1) راجع آية الشورى في سورتها ج Y Y Y Y Y سورة الأحزاب، الآية: با هو


 التنزيل يعم من أمومتهن كونهن محارم لهم فلا حجابي، فإنما الأمومة هنا



 وهـما الأولان فيما يسبق إلى الأذهان من اختصـا الـا


 لا يوازي الحقيقة، ولأن المقام مقام فائق الاحترام فلا يناسبه المالميراث والتكشـف. فلأن التنزيل خص في مورد الحـجاب ولـم يذكر له موردّ إلاّلا



شـعورية وشعارية وراء حرمة زواجهن! !
 وعارضنها وأمبحن محادات لها؟ لأن هذه الأمومة ذات علاتتين، علاقة
 الرسول

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الآحزاب، الآية: بY. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الآحزاب، الآية: هr (Y) }
\end{aligned}
$$

المباركة فلا يتأذى إذاً من أن ينكحن بعده ولا اللآ يحترمن كأمهات، إذاً ففي انطلاقهن هذا سماح لطلاقهن
وقد يروى عن القائم المهلي عجل اله تعالى فرجه الشُريف: اإن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي اله أايتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من تشرف الأمهات ومن شرف أمومة المؤمنين|"(1)!
 في أولويته على المؤمنين بالخروج على أمير المؤمنين ومئيله في أولويته تلك

في سُدَّته العليا وإمرته المنصوصنة عليهم الما
ترى إذا كانت أزواجه أمهاتهم أليس - إذاً - هو أبامم في أهل الحرمة

إن أولويته المطلقة أولى من الأبوية، فإنه أولى من أبويهم ومن كل ولي لديهم! فهو الأب الأول للمؤمنين وولده الأمة درجات أعلا ولا
 صح عنه



... Anen 1


 مثل القائل امحمد رسول اله ومو مؤمن،) نور الثقلين \&:

أنفسهم كما النبي
بالناس11(1)
 وَآلْهُّجْرِينَ
: (4)
هنا تلميحة أن قد مضى ردح من الزمن يتوارث فيه المسلمون بالإيمان
 المهاجرين والأنصار، وكان هذا الإخاء صلة علهـ عريقة فريدة في تأريخ التكافل


 الإيمانية، وتماسكه بقوة مـارمة في تلك الظروف الاون الاستئنائية، وحتى تقوم الدولة على سوقها فتزول الضرورة الوقتية من ذلك الإخاء القائم مقام الدم الدم، فيبقى وراء التوارث كأشد ما كان على طول الخطـ فلمـا استتب أمر اللدولة واستقرت في مـختلف حقولهـا الجـماعية =
 علمت انذ رسول اله علياً शx فقلت : وما معنى ذلك؟ فقال: إن شفقة الني

 والِئ ومن ترك مالاَ فلورئه نصار بذلك أولى من آبائهم والمهاتهم وصار أولى بهم منهم بأنفسهم
 . نهج البلاغة من كالام له

والكسياسية والاقتصادية والعقائدية عاد النظام الحقوقي الإسلامي في التوارث
 أولوية النبي دأبة نابتة بشاكلتها المعصومة في فترة الرسالة والإمامة، ومن نم في الثّورى من الرعيل الأعلى في العابد من الأمة بشاكله غير معصومة.
 الطلاق لصاحب الإمرة بعده وكما في طلاقه والأخوة المورثة باقية ردحاً حتى تستبب أمر الدولة ويقر قرارها .
 بعده، فأولو أرحامه بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من سائر المؤمنين من - الأنصار والمهاجرين

فهنالك أولويتان اثنتان، أولا همـا أولوية ذوي أرحامه المهاجرين والأنصار، والأخرى الأولوية بين أرحامه أنفسهمّ، فعليٍ أولى الو
 أولى من ولد الحسن، وزين العابدين أولى من سائر ولد الحسين، ومن الـى ومن تم


 أو اللوح المحفوظ أمّا ذا من كتاب الهة (1)



 $=$

الأمقاب وأعقاب الأهقاب.

ومن نم تنتـقل الأولوية بـالرحـم عن عنوانهـا الـمشير بعدل الإمرة المعصصومة، إلى الأولوية بالشُورى، وأولوية الشورى في إمرة السياسة
 حيث الرحم - فقط - ليس ليختص بنفسه الإمرة إلاّلا للأصلحية المنضمَّة إليه وهي الأصيلة، نم هو في الميرات عنوان للحكم بالأولوية فيه حيث الرحم =
 ومية للحسن وتسليم الحسين للحسن پ.

 في الأعقاب وامقاب.
 طالب عِ حِ


عقب الحسين











بالغ حلًّ التواتر وفيما نقلناه الكفاية كنموذج
 منهم الترمذي في مناقب مرتضوي با مؤمناً ومهاجراً وابن عمه ومنهم ابن مردويه في المناقب كما في كثف الغينة 90.

وقربه هو موضـوع الحكم لككونه الرحمب، وهو في إمرة الشورى عوان بين



الرحم هي موضوع الأصلدية في الإمرة.

 الثلاث وتعنيها، قضية المناسبة في أدب اللفظ وحدبا المعنى ! الما ترى إذ تـعني الآيـة فيـما تـعـنيـه الأولويـة بـالإمـرة بيـن أولـي أرحام الرسول
 أنفسهم، وكذلك الأولوية في الميراث بين أولي الأرحام ككلِّ من المؤمنين





 فالأقرب فيما يحملون من معنى الرسالة وحقيقتها .

فلأولوية واجهتان: خاصة تخص أولي أرحام النبي


 كل تالية مع وجود السابقة، ضابطة عامة صارمة في كل توارث.

إذاً فالميرات فرضـاً ورداً يختص بالأقرب رحماً، فكمـا لا نصيب لتاليه



 أقرب، وإذا كان ذو فرض ليس معه أي وارث من طبقاته فله الـمال كله اله

فرضـاً وردآ(r)
( . . . .

(إلَّا . . .



 بالإخاء كانت مؤقتة في ردح من بداية الدولة الإسلامية مصلحة.
 الـمؤمنين أولى منها بفدلك وغير فدلكِ أم لـم تكـن هـي من أولي أرحا ألما الرسول
(1) سورة النساء، الآية: 11.

 . سورة النساء، الآلية: (r)
 كانت وحدما ليس معها وارث فيرها .

الخخليفة أبا بكر وزميله عمر عن هذه المسألة تسمعون الحديث المـختلق انتحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صـدقة الا


لمخالفة الكتاب في خطبتها
وقد نقلها أئمة الحديث بما لا نكير عليه(1)! .


: (1)


 المرسلين فضالًا عمن دونهم من نبي لم يرسل فضطلاّ عن أن ينبو في رسالته! فلو كان الميئاق لعامة المرسلين لكان پمن المرسلين" أم ولعامة من


 أخرى ميثاق آخر منهم كلهـم لإيمانهـم ونصرتهـم لآخرهـم مبعثاً وآوّلهم


 ع ا : ما في تظلم الزهراء
 وشهادة لميثاق الإيمان والنصرة بهذا الرسول فأين مييأق من ميياق، كما البون بينهم وبين خاتم النبيين!

 الرسالي لا الرسولي.

وهنا ترتيب ثلاني بعموم النص لـ األنبين" واختصاص صار هاحب الرسالة

 وكما ييين أن الخمس المذكورين مم ا'فضل النيين ككل"


 وكان إذا قرأ الآية قال: بدى بي في الخير وكنت آخرهم في البعث(V) (اكنت
مورة آل عمران، الآية: 1A.




 . . . .

آدم ونفخ الروح فيه.
المصفر أخرج أبو نعيم عن الصنابحي تال ثال ممر : . .

أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدىء بي قبلهم||(1) وعلى الجملة
 والجسدها نبوته في علم اللهّ وقد كان يعلمها قبل أن يخلق الخلق! وكان يعلم نبوة سائر النبين كذلك، وذلك مخصوص به. أو يعني كونه مخلوقاً قبل خلق آدم أبيه؟ ولم يخلق إلّا من أبيه! أم يعني نبوته في الروح قبل أن يخلق جسده من آدم، فكونه قبله - إذآ
 ردحِ من خلقه في جسلها
أ'
 ولا نبيَّ كمئله يؤخذ على مَن قبله ميئاق نصرته والإيمان به وهو وهـ لم يبعث
 يتطلب له كوناً يجنب ذلك الكيان، فهم كلهم مشتركون في كولِّ مّا، أخذ عليهم فيه الميثاق العام، وهو قبلهم في ذلك الكون إضافة إلى ذلك الكيان.
 النبيين أجمع، كما له كونٌ في الروح قبل خلقه ككل وقبل بلوغه ذروة النبوة، وقد يصلح هذا المعنى لقوله بين الروح والجسد(ع)

الديلر أخرج الحسن بن سفيان وابن أبي حاتم وابن مرديد وأبر نعيم في الدلاثيل والديلمي وابن حساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي مريرة عن النبي كما استفاض من طرق الإمامية.















= الخلق إلى الش وما كاذ بالمكان الذي تال له جبرائيل لما أسري به إلى الُسماء تقدم يا محمد لقد


 عليه اله بالربوية ولرسوله بريكم ومحمد

 الأنياء نم أبرز

 أمير المؤمنين پne

 سورة الأمران، الآيات: r-Y.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثالث والعشرون
(1)

 ويستقيموا إليه .




 صدقهم في إقرارهم وأخلهم الإصر في ميياقهم ليؤمنن به ولينصرنه

وفي واجهة عامة يُسأل الصادقون - النبيون - عن صدقهم في ميثاقهمّ والصادقون سواهـم كذلك، والمسؤول والمسؤول عنه ثـاهدا هـدق على

صدقهم
وكما يسأل الصـادقون الآخرون عن صددقهم في تصليقهـم لهم (صلوات


 تعنيها الآية كلها، فالكل مسؤولون عما أرسلوا وعما حمّلوا وتحملوا عما

(Y) سورة الزخرن، الآية:
(£) سورة الشورى، الآية: (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحزاب، الآية: A }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة المائدة، الآية: 1.9. }
\end{aligned}
$$


 أنفسهم في تصديقهم، ممـا قد يلمح بأخذ الميئاق من المرسل إليهـم مـ
 كونهم في كون أو كيان به يعقلون(r) وقد اخلق الله الخلق وتضى القضية وأخذ ميئاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أمل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا


 يكون حجة عليه اللهم إلّا أحكام الفطرة التي فُطر الناس عليها!
 الغساني أن أهرابياً تال : يا رسول اله



 وقد أخذ الله ميثاقه يوم أخذ ميثاق النيـين يدنع عنه مساوي عمله لمدحاسن عمله إلا أنه لا لا يوحى إليه.



 وأمل النار أملها نقال تائل : فما العمل؟ نقال رسول الش اله











 فَلِيلَا (



















غزوة الآحزاب - الخندق؟!

 آية، يتحدث عن غزوة الأحزاب كحدث ضنخم من الأحدات التي ابتلي بها المسلمون في حياة الرسول يتحدث منا عن موقف المؤمنين وروفة المنانفين بينهم وبين الأحزاب
 والزعزعة، مما يتوجب عليه أن بدخروه زاداً لهم ني عراقيل السبيل إلى

تحكيم الدولة الإسلامية على مرّ الزمن حتى تقوم الدولة الإسلامية العالمية زمن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.

غزوة الأحزاب - في السنة الرابعة أو الخامسة من الهججرة - كانت






(6َمِيرًا
لقد تحزب المشركون واليهود بأسرهـم، ومعهم أضرابهـم من منافقين





وَ

في هذا العرض الوجيز تبدأ المعركة وتختم بعناصرها الغيبية الحاسمة
 خاصة، كأن نعمة النصرة الإيمانية منحصرة فيها منحسرة عن سواها الا فها فهنالك


نغزوهم ولا يغزونا"
وكيف تحزبوا ضـد المؤمنين بكل طاقاتهم وإمكانياتهم، وكيف قُتلوا وأسروا وحُسروا وانحسروا دون حرب طاحندجّ(r) فهذه الآيات يقص القصة
(الدر المتبرر 0: 19 ا - أخرج أحمد والبخاري وابن مردويه عن سليماذ بن صرد قال تال
رسول الشا
 من تريش والعرب اللين تحزبوا على رسول الش الشا



 وتركم ووترنا والجلانا من المدينة من ديارنا وأموالنا والجلى يين عمنا بني تينتاع فسيروا ني









 وثلائين نطرة ترمآ من المهاجرين والانصار يحفرونه فأمر فحملت المساحي المي والمعاول وبدا




 |الانصاري إلى رسول اله

كما يتضـمن رؤوس أقلامها وكما يضمن بقاءها على مدّ الزمن نموذجاً بارعاً








 علّهم من الملانكة المردفين كما في آية أخرى.


=

 الخذ معولاً نضرب ضربية فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى تصور الشام
 فقال رسول الش




 اللد المتنور 0: 0: ای - أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن ابن عباس قال قال

 والمههاجمون على أحزابهـم حزبان: اليهود والمشركون، إذاً فأحدهما




 فإنم كانوا بعيدين عنهم وفي الجانب الغربي وهو سفل الشمس .

تم الجاؤون من فوق كانوا أخطر لقربهـم مكاناً وبعدهم عن التهجمـم

 لليهود بفارق عدم الميياق .

هنا تتميّل صورة الهول الفظيع الفجيع التي سلبت من جموع المؤمنين
 فخلّفت ظنونآ لا تليق بساحة الإيمان : (اوتظنون باله الظنونا . إنهم إذ يرون الحق كله معهم والباطل كله مع الأحزابه، ثم يفاجؤون بهذه الفجأة النكراء الدهماء الدهياء، فكيف تظل أبصارهم كعادتها لا تزيغ،
 دون أن ترونها امتحاناً وبلاءً دون امتهانة لعناء.

زَيغ الأبصـار هو انـحرافها عن حق الإبصـار إذ أبصروا الأحزاب هاجمة، وبلوغ القلوب الحناجر يصور مدى الخوف حيث كادت تزهق به النفوس . . وهذه حالة المجمموعة من ضـعفاء الإيمان والمنافقين، وأمـا



قصة الأحزاب هنا ترسم مربعاً من وسطها للمهاجمين، وللمؤومنين، وضسفاء الإيمان، وللمنافقين، فتوضِّح لكلٍ دوره.






 قلوبهم الحناجر قالوا: يا رسول الهُ القلوب الحناجر؟ قال: نعم قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فضرب اله وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله بالريح|"(r)
سورة الحجرات، الآحزاب، الآية: ع ع. . .


 رايتنا ليلة الأحزاب ونحن صاكي






وليس ذلك الابتلاء الزلزال للمؤمنين ليختص بما مضى وهم حضور لدى الرسول

 على الناس زمان يكون الحق فيه مستوراً والباطل ظاهراً مشهوراً وذلك إلذا

 الأشرار فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه تم الْ يفت

الله الفرج لأوليائه ويظهر صاحب الأمر على أعدائه||(1)
 عديد من آيات القصة شديد في أبوابهم الجهنمية السبع: 1 كلمة تكلم القلوب وتجرح الأكباد، يقولونها في هذا البلاء الزلزال


 حذيفة؟ نقلت : ليك نقمت حتى أتيت وإن جنبيّ ليضربان من البرد نمسح رأسي ووجهي ئم





 (1) نور الثقلين ع : يقول فيه : .

لتأخذ مجالاتها من قلوب الناشئة ولما يدخل الإيمان في قلوبهـم، ومن قلوب ضععفاء الإيمان، لا سيما وهم كانوا ممن يتقشففون في مظاهر الإيمان ويتسابقون، فهم قد يعتبرون وعود النصر والانتصار من اله ورسوله غروراً، يقوله المنافقون ويتبعهم اللذين في قلوبهم مرض الشك وشك وشائبة النفاق، فيصبحان حزباً واحداً في هذه الدعاية النكراء.




 علمياً أو أخلاقياً أما ذا؟.

فقد وجد هؤلاء الأوغاد الأنكاد في هذا البلاء المزلزل والشدة الآخلذة
 والمسجالة آملة، والريبة آخذة مـجالها من قلوب بلغت الـنا الحناجر، فالواقع الـمزلزل بظاهره يصدقهم في غرورهـم كأنهم منطقيون في قولتهم في هذا المسرح الهائل، حيث أزيح عن قلوب البسطاء والأخفاء ذلك الستار الرقيق

 حزبهم وهنالك الطامة الكبرى .
 الشبابيك من نفاقهم، ومؤتلف الشبكات من مكائدهم:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنفال، الآية: } 9 \text { ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الألزاب، الآلية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$



ذلك بعلما جنّد النبي صفوف متراصة متربصة وفيهم منافقون، هنا يخاطبون أمل يثرب المدلمدينة



 بيوتكم عورة، أو تهاجم من قبل العدو وأنتم هنا في معركة خاسرة؟!
 النفوس من نغراتها الضعيفة، من محلدق الخطر وجامح الهول والغيرة على البيوت العودة كما :


إنهم في ثالوث الخيانة بزعزعة الجيش، دعاية لرجوعهم واستئذانآ

 في أقصى المدينة(1). لكي يوجهوا زحفهم بوجهة الاستئذان لحفظ العورة،


اللر المتور ه: 1MA - الخرج ابن أبي حاتم عن السري في الآية. . فارجعوا تال : إلى

 اله 桯


وييرب: المدينة - الطيبة: ملينة تأكل القرى تنفي الناس كما ينفي الكير
 توفي ودفن فيها، فهي إذاً مدينة إذ مدنها الرسول، وطيبة إذ طيّها .
 : (4)



 أم للو دخلتاله بيوتهم العورة من أقطار المدينة ("تم سُئلوا فتنة الحورب مع المؤمنين لأتوا الفتنة خارج بيوتهم وما تلبيوا بيبوتهم إلّا يسيرآه! أم الو دخلته أيّ مدخل منهما، نم سئلوا فتنة الردة إلى الكفر لآتوها
 الكافرون لا يدخلون عليهم محاربين! بل لسؤال الفتنة الردة والمشاركة في الهجمة على المؤمنين! فهنالك ينسون البيوت العورة إذ يجدلون آلـون آمالهم من أضرابهمّ، ولا يخافون على بيوتهم من المؤمنين آمن ذا؟!
ذلك شأنهم الشائن والأعداء بعد خارج المدينة، يعتذرون في الخطر


المصلر وأخرج مالك وأحمد وعبد الرزاق والبخاري ومسلم وابن مردويه عن أبي مريرة فال



 ثلاث مرات مي طية مي طيبة مي طية.

تِنْ أَتَكَرِهَا يعكسون الأمر إذ يأتون الفتنة والردة من بيوتهم العورة إذ لا
 يأخذون عُدّتهم لما سُئلو!!
هكذا يكشفهم القرآن في تناقض الشخخصية المنافقة، وأنهم يولون الأدبار رغم ما عاهدوا اله:







ولماذا الفرار من الزحف ولا ينفعهمّ، فليس إلاّ ضهرراً عليهم وفي
الآخرة عذاب أليم:
Y

 معنوياً فظاهرٌ حيث الفرار عن الزحف خسار، وأما بقاءً في حياةٍ فالموت أو أو




الله ففي الآخرة عذاب النار وبئس المصير، فمما الفرار إذاً ولا يخلف إلّا





 أأمنتم إن فررتم من الزحف أن يريد الله بكم سوهاً فلا عاصـم منه إلّا هو، أو إن فررتم من الزحف أن يريد بكم رحمة فلا راد لفضله إلاّلا هو، إذاً فلماذا الفرار عن رحمة الله إلى نقمته، ومن خيره إلى ضره، فهؤلاء البعيلدون
 نَهِيكُ ِ ينصرهم في بأسهم!




 واللدين في قلوبهم مرض، تتبيطآ عن الحرب وصرفاً في وهن القول ولمَا وعَدْنًا




أنفسهم لا يأتون البأس إلّا قليلاٍ منه وقليلاً منهم، ومؤلاء القلة في القلة لا يُّتون في البأس بل يثُطون ويبّطون

 ونلحق بقومنا فأنزل الها آية المعوقين(1) وهنالك وقعت الطامة الكبرى إذ قتل


 اله اله اله صبد ود رمحه في الارض وأقل يجول جولة ون ويرتجز ويز ويقول :



 طالب فقال رسول الش ل اذمب وتاتل بهذا وتال : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن وعن يمينه وعن شمالئه ومن فورة






 في النار وأنا في الجنة! نقال ممرو: كلتامما لك يا علي تلك إذاً قسمة ضيزى نقال

 ناجّبني إلا واحدة تال : مات يا علي! قال: احدما تشهد أن لا إله إلا الش واذ محمداً رسول =
 ونزل جبريل بقوله: „لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار"! وعندئذ هاجت الرياح وانهزم الكفار وولوا الأدبار فهم بين قتيل وجريح وأسير وفارٌ! كما

=
 تتحدث نساء قريش وتنشد الشعراء في أشعارما أني جبنت ورجعت على مقبي من المي الحرب وخذلت ترماً رأسوني عليهم! نقال له أمير المؤمنين



 بارزتك وأنت فارس العرب حتى استعنت ملّي بظهير؟ فالثفت عمرو إلى خلفه فضربه أمير



 فقال رسول الش 左










 أخرج ابن جرير وابن أيي حاتم عن قتادة في الآية تال : مولاء أناس من المنانقين كانوا=

- 1 فقط - لا يساعدون على بأس، بل ويزيدون بأساً على بأس وبئساً في بأس



 شاخصة واضحة الملامح تنبئ عن سيرة باخسة، مضسكة مبكية تير السخرية
 وأخذت أعينهم نَظِرة لزهاق أنفسهم!


 لهم كله أو يشاركون، وهم لا نصيب لهم في الانتصار!
 المؤمنين، وارتفعت أصواتهم بعد الرعشة، وانتفخت أوداجهـم بكل رعونة وعظمة، وادعوا ادعاءاتهم الجوفاء دونميا دونما اختجال ولا ولا حياء، كأن لهم الفضل دون سواهم، ولم يكن الفضل إلّا لسوامـم، ويا له من وقاحة ادها حمقاء ونفاقة لعناء!.

وهذا الجيل من النسناس دائبون في ألسنتهم الحداد بين الناس، صم بكم جبناء أعمياء أشحاء لا حراك لهم حين البأس إلّا ضـداً لصـالح الناس،
=

 كارمين وإن حضروه كانت أيديهم مع المسلمين وتلوبهم مع المشركين .

فصحاء بلغاء حركون توريون في كل صرخة صيهحاء. في الأمن والرخاء كأنهم هم الذين جاهدوا وغيرهم قاعدون في في

 الإيمان حابط أياً كان، كما الإيمان دون عمل خابط مهـما كان أفضل من


لكثير العمل أثره وإن لم يكن عن إيمان!

- V

 فروا عن زحفهم والخوف ماكن في قلوبهم لا يلعهم يحسبونهم ذهبوا،










 وهذه سبعة من أبواب جحيم المنافقين المتخللين بين الجماعة الناشئة
 أَقْطَارِهَا ! . . . 6
تم الممؤمنون الصـادقون الراجون اله والذاكرون له كثيراً، لهـم أسوة حسنة في رسول اله في هذه المعارك الصعبة:





 بصورة مطلقة إزالة الأمراض وإصلاح الحال، ولأن الفعلة هي ما يفعل به،

 في رسالاته ككلٍ - في قولِ وفعل وتقرير في عقيدة وأية طوية من نية وعلم، أم ظاهرة في فعل أم تقرير . وا(أسوة حسنة في رسول اللهلا تعني الأسوة المطلقة بما يحمل من رسالة
 (اطبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمـه وأحمى مواسمه يضـع من ذلك حيث

 العلوم الثاقبة فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصشور القاسية، قد انجابت

السرائر لأهل البصائر ووضحت مححة الدق لـخابطها وأسفرت الساعة عن
 بلا أشباح ونساكاً بلا صـلاح وتجاراً بلا أرباح وإيقاظاً نوماً وشهوداً غُهيبَاً
. وناظرة عمياء وسامعة صـماء وناطقة بكماء! (1)




 لقد كان إبراهيم في وعد الاستغفار لأبيه وواقعه مـعلوراً، فلأنه مـا
 العصمة المطلقة للرسول محمد معذورآ، ففي كل أقواله وأعماله هو أسوة دونما استيناء. وإذا لا يؤتسى إبراهيم الـخليل
 خاطئ غير مأنوم.
إن أسوة الرسول المطلقة هي الدسنة المطلقة، وتركها المطلق، سيئة مطلقة، والعوان بين ذلك: قد تأتسي به وقد لا تأتسي، هي أسوة غير الـو
 اللفردية والجماعية، صععبة ملتوية، كما في خندق الأحزاباب، أم سهلة لا لا لا تلتوي كالعبادات التي لا تكلف نفساً ولا مالاّ، وإنما حالاً وأعمالا"! . (1) سورة الممتشنة، الآية: ع.

فالمقتدي به

 عمل دون علم، أم في علم وعمل دون عقيدة ونية، أنها أسوة سيئة. إن خندق الحرب مع الأحزاب حيث ابتلي به المؤمنون وزلزلوا زلزالاّ
 كاذبه، ومازج الإيمان وساذجة عن ناضبهه، وهنالك الأسون الأسوة معيار له عياره المطلق، المؤتسي به في هذه المععركة المزلزلة الماجن

 زلزال المؤومنين ونفاق المنافقين، وبعدها تصدليق المؤمنين وزيادة الإيمان



 آية الأسوة تفرض بكل تأكيد وتأبيد الأسوة الحسنة المطلقة برسول اله


 بداية الإيمان لحدٌ الارتحال إلى رحمة اله. وليسـت هـذه الأسوة لـه
(1) سورة الحعج، الآية: 11.

وشخصيته، ولا عليكم، إذ ليس إلّا لصالحكم كمؤمنين صـادقين، بل هو




لا أسوة فيه مطلقة فليست حسنة مطلقة!
 وأرجائه كلها، فإن اكانهل هنا كما الأول تضرب إلى عمق الماضي، فلي فليست

 هؤلاء الذاكرون بألسنتهم الغافلون بقلوبهم وأعمالهمه، وإنما كثيراً بقلوبهم، الظاهر في أقوالهم وأعمالهمى، فالذاكر الله دائباً له أسوة في رسول اله دائباً! لا تقل إنه رسول أخلصه الله بعصمة منه ورحمة لدنية، فكيف لنا ونحن نحن - فيه أسوة، فإنما الأسوة فيه فيما سوى العصـمة، ما يتوجب
 دونها من درجات العارفين ومقامات المخلصين كسبية بتلك الأسوة الحسنة

يخرج الرسول يضرب بالفأس كما يضربون، ويجرف التراب بالمسحاة كما يجرفون، ويضم صوته إلى أصوات المرتجزين، وهو يقودهم في كل ذلك وهم فيه يتأسون، وهو يتقدمهم حين يعيون، يقول سلمان غلظت عليّ صـخرة في ناحية من

 أخرى قلت: بأبي وأمي يا رسول الش وأنت تضرب؟؟. . قال : أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية

فإن اله فتح علي بها الشـام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق.

هذا والخطر الخطير من الأحزاب محدق، والقر" شديد مطبق مرهق، وحذيفة يرتعش برداً والرسول يصلي فإذا به يحن إليه ويلقي إليه طرفاً من نوبه ليدفئه في حنو وهو يناجي ربه، وبعلما ينتهي من صـلاته يبشره حذيفة بالتي رآها في بريقات كالمعول وعرفها قلبه.
 مئل هذه المعركة الصاخبة، لا نقط في اغتنام الغنيمة وصـلاة الجماعة اتقول المول في المجالس كيت وكيت فإذا جاء الجهاد فحيدي حياده!(1) فمن الواجب الوب على كل مؤمن أن تحلِّق الأسوة في رسول الله

 البول فقال له رجل : أليس قد رأيت رسول الله
 عمر

كما وמأكب عمر على الركن فقال: إني لأعلم أنك حجر ولولا أن



نم نرى فلتات من الخليفة عمر تتعارض وهذه الأسوة المجيدة كقوله: (Y) اللدر المتور 0: •19 - أخرج عبد الرزاق في المصنف عن تتادة قال: هم عمر بن
المصلر - أخرج أحمد عن ابن عباس ان عمر ...
"إياكمب والأحمرين : اللـحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمـاله"


وقد هم الخليفة أن يأخذ حلي الكعبة فيجهز بها جيوش المسلمين فقال له علي



وقد اشتهر عنه في حكم المتعتين ما يخالف كتاب الش وسنة رسول الله عليهما متعة الحج ومتعة النساءيا
وهكذا نراه يتفلت عن هـذه الأسوة المباركة أحياناً ويتلفت أخرى ولماذا؟ أنا لا آدري!.
وإليكم نباً من المؤمنين معه التي برزت فيها معالم النفاق من طائفة، وضآلة الإيمان من أخرى، ولكنما






وأين كان ومتى، وعد الله ورسوله هجمة الأحزاب وتحليقهم هكذا بأقطار المدينة من فوقهم ومن أسفل منهم؟ قد يكون مئل قوله تعالى : وأَّهر

$$
\text { ( ( - }) \text { (أشبامها راجع اعلي والحاكمونه تجد فيه تغاميلها . }
$$



 هجمة لا قبل لها من الأحزاب، وزلزالآ علّها أشد هي من هجمة الدعاية
 والزلزال الشـديد فهم يترقبونه، وتلميحة بقريب النصر علّه مع الزلزال

أقّاهيه؟
وكمـا كان الرسول



ورغم أن هذه الزلازل بطبيعة الحال تزلزل من الإيمان أم تزيله، ولكنهم

 عله، وهم دوماً في انتظار الانتصار وسواءٍ عليهم أيقتلون أو يقتلون! :



(1) سورة البقرة، الآية: Y\&.
(Y) سورة الألزاب، الآية: 11.


 مورة البقرة، الآية: عانـ

هذا العرض ينضم المؤمنون غير الصادقين في عهدمـم إلى قبيل المنافقين توسعاً فيهم وتضيقاً في قييل المؤمنين ثم لا يبقى إلّا الكافرون! وهذه صورة وضيئة من الإيمان الصادق تقابل صورة وضيعة من ضعف

 ومواصفة هؤلاء المؤمنين في أوّل المطاف بـ : الرجاله التأتي لهـم بصورة
 فتخرج بها نساءٌ هنَّ أرجل من رجال وجال كما الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها

 الرسول ولا







$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة التوبة، الآية: 1•1 (Y) } \\
& \text { سی (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة يوسف، الآية: 1•9، }
\end{aligned}
$$

(1) . . . ${ }^{(1)}$

 عاهدوه صدقاً بكل ما لديهم من طاقات وإمكانيات: قالآ وحالاً وفعالاّ،






 وأعمالآ، دون أي نفاق بين حال وقال، ولا بينهـما وبين الأعمال، وقد صدقوا في عهد التوحيد تسليماً له على أية حال .



 المؤمنين، حيث النفاق دركات كما الإيمان درجات، وآية الأحزابب تقابل
 هو في اللدرك الأسفل من النار ومن ضعفاء الإيمان.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفتح، الآية: به. } \\
& \text { (Y) سورة النمل، الآية: } \\
& \text {. } 7 \text { • سورة يس، الآية: (Y) } \\
& \text { (£) ( }
\end{aligned}
$$

وقد اشترى الله المبايعين الصادقين بأنفسهم ونفائسهـم: إِّنَ النَّ



 يختص بأن يقتل المؤمن في سبيل اله، بل وأن يَقتلُ، قُتِل بعد أم مـ مـ يُقتل
 المبايعون اله الذين اشترى أنفسهم وأموالهمه، فطول الزمانمان وعرض المانمكان . ${ }^{\text {(Y) }}$

سورة الثوبة، الآية: 111.
 المنتور 0 : •19 - أخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي والبغوي في معجمه

 الش



 الدلا



 علي ثيُ



- الموت، فصيغته الخاصة منهم من قتل أو مات، وهما من مصاديق قضهاء النحب في سبيل الله فقضاء النحب فيما عاهدوا الله عليه ليس إلاّا أن يعيشوا ملتزمين بعهده في كافة الحقول، ومن أفضلها الجهاد في سبيل الله بأنفسهم

 لها - فقط - ليس انتصاراً لقضية الإيمان، بل هو الانتصار لظرف يقضي فيه


 رخصاً دون بخس ونقص ما وجد له مجالاً! ومن تم يوفّون كل معاني النحبا، المرافقة للعهد : نذراً وهمَّة وبرهاناناً وحاجة وشدة وأجلاّ ومدةً وعملاً ونفساً وسيراً سريعاً وجهاداً (ب) تكريساً
 من عهدهـم رَبهم ما دامت مدتهم وتام أجلهمم، في نفس ونفيس بكل غال وال ورخيص!
فهم بين من قضى نـحبه تماماً ما وجب عليه فيما عاهد عليه اله إن


 وكما يروى () فلا يعني قضاء فكا النحب إلا توفية العهد وهي للمعصهومين ومن
(1) سورة التوبة، الآية: 11 11 (1)

نور الثقلين ₹ :


معهم حاصلة قبل الموت أو القتل أو بهما، يعيشون قضـاء نحبهم على أية

من يتظر، وإنما كملوا تكميلاً، ومن الحكمة الحكيمة لنلك الابتلاء المئلث :


عليه.

=







 كتاب الخصال (00) من جابر الجعفي عن أبي جعفر


 وأنا والش المتنظر يا أخا اليهود وما بدلت تبديلا، وفي إرشاد المفيد (•0) في مقتل اللحسين پا









 وليسوا منهم مردة النفاق ومرجفة المدينة، بل المستجيبون لهم في دعاياتهم










$$
\text { (1) سورة (1) النساء، الآية، الآية: } 1 \text { آ. }
$$





 ينايع المودة عه وابو نعيم الحانظ كلهم من ابن مستعود كاذ يقرا: وكفى الش المؤمين الشقتال


$$
\begin{equation*}
\text { سررة الأحزاب، الآية: } 9 \text {. } \tag{£}
\end{equation*}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثالك والعشرون



المظظامرة مي الممعاونة، والصياصي جمـع صيصية وهي الحصن

 الرعب، فلا صياصي لهم آفاقية، ولا صياصي أنفسية حيث أنزلهم الله من كل الصياصي
 فَفْفِعِّ
 وهي أرض خيبر، أو التي أفاء الله على رسوله منهم مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.


















هذه الآيات الثمان تستعرض بُعدين وجانيين من بيت النبي الطاهر، بيت الرسول: أزواجه، وبيت الرسالة: المحمديين المعصومين في جو الرسالة

القدسية الختمية، اختصاراً باختصار في عرض بيت الرسالة والتعريف به:

 الصديقة كلها تعني - فقط - نساء النبي ومرغبة، ولكي تجمع اللى طهارة أهل بيت الرسالة - وهي القمة بين بيوتات
 لأجور المؤمنات حسب اللدرجات سواءأ أكن من ازواج الج النبي أم سوامن
 مضت آية الأمهات مصرحة أنهن أمهات المؤمنين، ولأن هذه الكرامة لها تكاليفها، ولزوجية النبي وعشرين خطاباً صارماً تختص بهن ليصنعن من أنفسهن أهلية زوجية النبي


هنا نساء النبي يخاطبن بوسيط النبي الربوبية وإلّا فلماذا إرادة الحياة الدنيا في بيت الرسالة القدسية، نم الما المأمور بأمرهن هو وليهن في بُعدي الرسالة والزوجية.

تم ولقربهن شيئاً مّا إذ يتركن الحياة الدنيا وزينتها، ولتقريبهن إلى ساحة الطاعة لكي يَهَبن الله إذ يـخاطبهن الله، يـخاطَبن دون وسيط إلّا نقلاًّ لهن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاحزاب، الآية: بr. } \\
& \text { (Y) سورة النجم، الآية: }
\end{aligned}
$$

 . . .

يرجع الرسول أزواجه له: أعطنا ما أصبت، فيقول لهن: قسمة بين المسلمين على ما أمر الله، فيغضبن من ذلك ويقلن له: لعلك ترى أنك إن طلقتنا ألآلا نجد الأكفاءً من قومنا يتزوجونا، فأنف اله
 التخخير هذه فقامت أم سلمة أمن هي؟ فقالت : قد اختر ألترت الله ورسوله، فقمن كلهُن فعانقنه وقلن مثل ذلك فأنزل اله

 تشاركن في إزعاجه فانزعاجه

مجموعة حلائل النبي










تومنا . . .

أتول: مهـا اختصت البعض من نسائه بالبعض من مذه الأتاويل فالقولة المشنركة علها الأخيرة إإن طلقتاها .

والسيفا وفيهن سريتان: مارية القبطية وريحانة الخندقية، كان يقسم لهما مع
 ومات كذلك عنهن وأفضلهن خديجة تم أم سلمة تم ميمونة(1) وأرذلهن من إن

حاربت وصيّة يوم الجمل !
لقد خيرهن بعد نزول آية التخيير بين المقام معه إن يردن الله ورسوله، أو الانسراح عنه إن يردن الحياة الدنيا وزينتها، حيث اخلث اختار لنفسه وأهله اله
 حياة المتاع والزينة، وإنما زهداً عادلاً كقدوة للأمة. إلا أن نساءه الرسول يميل إلى ميولهن فيزدهي بزهوهن ويشتهي ما يشتهين، ولا ولا سيما في الأموال التي هي لعامة المسلمين، وكذلك في أمواله الشـخصية، ولـين ولذلك
 يعرض نظرة الوحي فتنزل آية التخيير فيخيرهن بين هذه وتلك ولك (1) نور الثقلين \& : تال : تزوج رسول الشا








 -و- 9 - من بني ملال و و و قريش، وتغرق هذه الطوائف من الدليل على أن زواجاته كانت سياسية أكثر مما مي جنسية.

أترى كان عرض التخيير، أمامهن كلهن فاخترن الله ورسوله؟ أم أمام أم
 اختصاصـها فقال: (إن الهل لم يبعئني متعنتاً ولكن بعثني معلماً مبشرا لا لا

تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتهاه؟(1)
إنه
 دون تقديم لتلك بشبابها وجمالها على هذه آمّن هي لتقدمها عمرأ أو تأخرما ألا

جمالاً! .
ويا له من عرض عريض بين عليا الحياة معه
 عن أصل الحياة الزاهرة الباهرة في جوّ الوحي، والتنزيل، أو تذرُّعاً بها إلى الحياة الدنيا وزينتها، فلا جمع بين الحياتين مع النبي الحا

 (r) ... آلنَ


(الدر المنتور ه: عاه - أخرج بعدة طرق عن جابر وساق القصة الطويلة إلى توله: وأنزل الش


 وني نقل آخر فاكتم علي ولاحجز بذلك نساءك قال اله اله الآخرة أو الدنيا. ..

$$
\begin{equation*}
\text { سورة مود، الآيتان: 10، } 17 \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$








 هكذا، لا ذات بعل ولا خلية تتبعل، وساحة النبي أقدس وأحرى ألآلذرهن بتسريحهن كالمعلقات.
وأما موته عنهن دون طلاق فليس سراحاً فضـلاّ عن جميل، وهن بعده
 وهُدِّدت بالطلاق، إطلاقاً في الأزواج




 وليس ليقبل النبي الأقدس من أبي بكر وعمر أن يضربا عائشة وحفصة
 بشرية وطلبات طبيعية نسائية، دون تسيير لهن على خلان ملان ميولهن، مسايرتهن ما لا يمس من كرامة بيت النبوة، نم تخييرهن كما خيِّر، واخترن اله ورسوله واللار الآخرة: (1) سورة النساء، الآية: 179.


وإنه ليس الأجر العظيم إلّا للمحسنات منهن بعد ما أردن الله ورسوله والدار الآخرة، فهنالك إرادة الإحسـان وهنالك تحقيق الإحسان، وليست
 الإحسان في إرادة الها ورسوله، وأما اللاتي يردن الله ورسوله والدار اللآخرة بُغيةَ البقاء في بيت النبي يحاربن في حرب الجمل أما ذا؟ وصيه الطاهر . فهن بار بعيدات من من الأجر فضلاّ عن عظيمه، وأبعد من العامرية التي اختارت قومها! .


 وعذاب الاساءَة، وهذه قاعدة عادلة سارية في أبعاد الأفعال خيراً أو شراً،
 وهل التسريح هنا هو التطليق رجعيّآ أم بائناً، فمن تختا


 تسريحاً إسلامياً للأزواج إلاّ بالتطليق، إلاّلا أن يختص النبي




نور الثقلين ع :

وهل المسرَّحة هكذا تنسرح بحيث يحل لها الزواج بغيره؟ وهن أمهات
 وزينتها والسراح الجميل قد تتنافى وحرمان الزواج وهو من أمتع مُتع الحياة


 على أية حال أن هلو اخترن أنفسهن لَبِنَّه( (Y) دونما رجعة حيث الأمر قاطعٌ لا
 الدنيا دونما رجعة، اللهم اللّا رجوعاً إلى الله ورسوله فرجعة بعقد جديد ولا دليل علي!




 امرأة تعيش في جوّ الوحي مرتبطة به نسباً أو سبباً فهما بأحرى يشـمـلان

=
 (1) سورة الأحزاب، الآية: بهـ (Y) نور الثقلين (70) حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن البي أيوب الخزاز




وهذه ضـابطة عامة في الأعمال خيراً وشراً، أن يُنظر إليها من بعدين : نفس العمل، ومن يرتبط به أياً كان، في خير أو شر من غير العا رباط للعاملين هو الواقع في جو الوحي، نم وما دونه من أجواء، يذكر هنا


وإذا كان هذا موقف نسائه والأئمة من ولدهما

 وقد عد الرسول (瘃
 وهما في عترة النبي

 والـمنسوب إليه، ولا أكرم من الرسول
يعيشُون جوَّ الوحي!

والفاحشة هي المعصية الفاحشة، متجاوزة حدها أم إلى غير العاصي أم تجمعهما، نم الفاحشة قد تكون مبينة متجاهرة ولا تبين إلّا نفسها، وقد



 المصلر أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الش اله منهم أزواج رسول اله الحججة ملى الأنياء أشد منها على الأتباع في الـخطيئة وأن الحهجة على العلماء أشد منها على الـى


تكون مبيِّنة تبين معها موقف مـاحبها ومن يتصل بهم بطبيعة الحال، وهنا
 صـاحبها آنها منه كما تتراوش من كوز، لا فلتةّ غير قاصدلة، كما وتبين مـا يستحقه من العقاب عليها.

تم وليست الفاحشة لتختص بالشذوذات الجنسية ومي من الخبييات
 كانت للبعض من نساء الأنبياء فاحشة الكفر كما قبل الإسلام بسائر فسقه إلّا الزنا.
 على نفس النبي (热 الجمل على وصي الرسول النعل بالنعل والقذة بالقذة(r)
إن حرب عائشة زوجة النبي
 بيت النبوة، ولا أفحش من هذه الفاحشة مبيّنة مدى التخلف العـن العارم على

سورة النور، الآية: پY.
 قول اله الخروج بالسيف، أقول ومو من التفسير بأنحش مصشاديق الفاحشاحة نور الثقلين ع : من النبي





وترى أن مضاعفة العذاب ضهعفين مي ضـعفين على أحل العذاب فـل فهي إذاً نلائة أضعاف؟ والأجر الذي هو قضية الفضل أحرى بذلك من العذاب






 أضعف من ضعف المضلًّل وكلًّ ضrف! . .



إذاً فمضاعفة الضيعفين من العذاب هي الزيادة المثلين لا زيادة مثلين
 القنوت، نفسه في حساب الفاعل، وآخر تخجيلاً أو تبجيلا لجو الوحي والتنزيل جزاءً وفاقاً أو عطاء حساباً.
هنالك فاحشة مبينة فعذاب ضهع عليه عذابهن عسيراً تمنعه عنه مكانتهن من الرسول حيث الرسول نفسه أيضاً

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) سورة سبا، الآية: rv. } \\
& \text { سورة الاننعام، الآية: •17 }  \tag{r}\\
& \text { سورة ق، الآية: هب. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأعران، الآية: بر. } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Y\&O. } \tag{1}
\end{align*}
$$

مـهـد :

 خضوعاً له عبودية ولرسوله طاعة وعملاً يصلح لذلك الخضوع،

 دونما ربوة. أترى إن كن عوانآ بين ذلك، لا فاحشة مبينة ولا قنوت لها ورسوله، فهلّا يكون هنالك أجرّ ولا عذاب؟

أجل! ولكنه لا ضـعف في عذابهن ولا أجرهن، حيث البعد الثاني من
 النساء على سواء، فلا كرامة إلا بالتقوى ولا مهانة إلا بالطغوى اللا







تم وليست مضـاعفة الثواب والعقاب لنساء النبي إلّا للبُعد الثاني من الطاعة والعصيان، دون رعاية للصلة بالنبي، وإلّا فلا عقاب أم تخفيفاً من

العذاب كضعف الثواب .
(1)
(Y) سورة التحريم، الآيات: •1Y-1 (Y)

وترى أن مضاعفة العذاب في الفاحشة المبينة تخص الآخرة؟ أم تعم الأولى والآخرة؟ العموم قضية إطلاق العذابِ، فالفاحشة التي فيها الحدّ
 المبيّة، لا كل فاحشة ولا المبيّنة دون تبيين وقوفاً عند النص فيما يشذ عن القاعدة تأمل .



إنه ليس ارتفاع المساواة بين نساء النبي وسائر النساء لأنهن نساء النبي،


 التقوى وسببها ونسبها، فالتقوى تقوى إن كانت في مكانة عليا ومحتد أقوى
 القائل : ا(يا فاطمة ابنة محمد! يا صفية ابنة عبد المطلب! با با بني عبد المطلب! لا أملك لكم من الهة شيئاً سلوني من مالي ما شتتم||(1)

وهل الأوامر والنوامي التالية تخصهن لاختصاص خطاباتها لهن؟ وإإن
 الأمر والنهي هنا لا تخصهن؛! فإنما التقوى لهن تخرجه لسواهنّ دون واجبات أو محرمات تختصـهن، وليست المذكورة إلّاعامة
 أنفسكم من النار! يا معشر بني كعب انقذوا أنفسكم من النار! يا معشر بني ماشم انقذ الثنوا
 شيئاً إلا أن لكم رحماً سابلها بيالانها.

لكافة المسلمين دون اختصاص بهن، فالآية تشجيع لهن على أصل التقوى

 ينهاهن حين يـخاطبن غير ذوي الأرحام عن أن يكون في أقوالهـن


 قولة مخضععة أم لأقل تقدير لا خاضـعة ولا مخخضعة، لا في موسيقاها ولا في معناها .
للمرأة قولات ثنائة: 1 - خضوع - مئير بأي من أبعاده. فمحظور لا ل - Y تطوي نسائية الصوت ولطافته طياً فمحبور مشكور، فتقوى واجبة في قولهن


 يكون فيه ما يحرم من مؤمنة لغير محرم! صحيح أنهن كأزواج النبي وأمهات المؤمنين ليس ليطمع فيهن طامع،



 وإذا كن نساء النبي البدائي البسيط هن يُنهين عن الخضوع في القول، فكيف بهذا المجتمع الذي

نعيشه اليوم، المتقدمة فيه الشهوات، المرفوفة على جوّه الأطماع، المسعَّرة
 أو يَبرزن في أية صورة مئيرة، فإنها مثار الفتنة.



 أوامر ونواه، هي العطف كما في سائرها إ فهي إذاً (اَرنها عطفاً، فهل بعدُ من قار يقار إذا اجتمع؟ ولا ولا موضوعية
 اللهم إلّا بحذف الحرفين تخفيفاً كما في أضرابها فنعماً، ولكنها معنوياً غير مناسبة فكلّا



 أحسن الوجوه وهو ثالثها . يقرر هذا الأمر لهن أهل قرارهن في بيوتهن، فإن أشغالهن في الأككثرية
 فلا يعني تـحريم خروجهن عن بيوتهن اللهـم إلاّا تبرجآ كاللجاهملية الأولى، فلو كان عطفاً لكان „ولا تخرجن" في تبرج وسواه، فإنما نهين عن تبرج الجاهلية الأولى :


أو رجح، بتحجُّب يناسب حرمة النبي




البيت ستر أولّ للنساء، نم إخفاء الزينة وكل جاذبية نسائية إِلَّا مَا
ظَهَرَه(1) وتهدُّر بطبيعة الحال دونما تبرج
 وهل كانت تبكيها وطأة الأمر الشاق؟ وليس قرار البيت إلاّ راحة للمرأة


لا ندري إلاّلا خروجها يوم الجمل تخلفاً عن أمر ربها على إمامها! ا(r)
(1) سورة النور، الآية: اب.



 رجلاً شديد العداوة لهذا الرجل (تعني علياّ


 رسول الش




 ضربة سبق السيف الدم؟ قال: الللهم نعم! قال : نثشدتك الش هل قالت لك : الذمب بكابيى=

ولماذا تخرج المرأة من بيتها؟ ألما تعنيها من تحصيل النفقة إذ تعانيها؟ وهي من واجبات الرجال! أمّا ذا من واجبات خارج الما موضوعة عنها موضوعة على الرجال، تخفيفاً عنهن واحتشاماً لهن وحفاظاً

على حرماتهن!
للرجال رجولة الأشغال وهي في فسحة خارج البيتية، وللنساء أنوثة

 الضرورات التي تبيح المحظورات، ويبت المال يضمن مجاللاتها الاقتصادية
 البيت أو مئله في الحفاظ عليها!







 فأهيب بصفين نقالوا : ما نبعث إليه بأحد إلا أفسده علينا



 النبي زينب بنت جهش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولاذ: والش لا تحركنا دابة بعل أن سمعنا ذلك من رسول اله

واجب النفقة أماذا من أشغال خارج البيتية يتيح للزوجة والأم من اللجهد ومن الوقت وهـدوء البال ما تشرف على اللفراخ الناشئة، فالأم الكادحة المكدودة بالعمل لتحصيل النفقة، المقيدة بمواعيد العمل، ليست

 فيها، ولا ينوب أمها غيرها من مربين أو مربيات! فأما أن تتخرج المرأة لغير العملل، بل للاختلاط بالرجال والاشتغال بالمملاهي أماذا من لهوات انـوات وشهوات فهو الارتكاس إلى الـى حماة اللحيونات ودَرك الجاهليات التي ترد الإنسان إلى مراتع الحيوان! يقول الرسول
 الله

 وقال مثل الغراب الأعصم|"(r)

التأكيد في قعودهن في بيوتهن أمر إرشادي للحفاظ على العفاف وعدم التبذل أمام الرجال، وأما إذا خرجن فير فير متبرجات بيزينة، متعففات، فما
(1) المصلر أخرج الترمذي والبزاز عن ابن مسعود عن النبي
(Y) المصلر أخرج البزاز عن انس قال: جئن النساء...

 الأولى تالت امرأة: يا رسول الش


عليهن من سبيل ولا سيما في محاويجهن المادية والمععنوية فراجح أو واجب، ولقد كن يـخرجن زمن الرسول
 بمفاتنهن، بل متعففات متحجبات، وقد ا(كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر

مع رسول الهة ولو كان خروجهن ممنوعاً لمـا آمرن بالحجاب، فإنه سترة عن الرجال الأجانب، والآية تنهى عن النتبرج بعد الأمر بقرارهن في بيوتهن، فليس
 يستنى عن أهل قرارهن في بيوتهن لراجح أو واجب أم مباح! ال الـا منالك المنعة عن تبرج الجاهلية الأولى، مما تلمح بتبرجة أخرى تبرجات ثانية ونالثة أماهيه؟ وكما نعيش اليو اليوم أبشع التبرجات النات النائئية في بلاد متخلفة عن شرعة الله، لا يسترن إلّا عوراتهن ولو كانت جـميلة ما
 وجاهلية القرن العشرين من أبشع الجاهليات التي تمر فيها البشُرية وعاشتها حتى الآن!

أنت يا ريحانة ماذا تعنين من التبرج، تظهرين مفاتنك، وتجملين بدنك وتتغنجين في صـوتك وحركاتك، وتلبسين ما يـجلب أنظار تجار الجنس وبغاته، فهل أنت متاع تعرِّخين نفسك للشراء، أم حيوانة شهوة تبغين البغاء وتفتشين عن زبائن، تعملين من نفسك برجّ برجاً يقصد وعند ذلك الطامـة
 جاملية أخرى (Y) كما في الصشجيحة عن عاتشة.

للتبرج النسائي دركات، من مشية بين الرجال تجلب أنظارهم وخرب
 يجب إخفاؤه من زينة، وكل ما يعطف أنظار طلاب الجنس إليهن بصراً وسمعاً وشماً، كل هذه تبرجات مهـما اختلفت دركاتها وخطراتها التها، والآية تمنع عن تبرج الجاهلية الأولى ولم يكن إلّا تبرجاً بزينة كيفما كانت الِّا اللهم إلّا ما ظهر منها مهما جلبت أنظاراً أم لم تجلب الـب

هنالك تستر مطلق في قرارهن في بيوتهن وهو الأصل لـحياتهن، نمر

 سيما التعري بين الرجال كما كن أحياناً يطفن البيت عاريات قائلات : اليوم يبدو كله أو بعضهـ. . فما بدى منه فلا أحلّه!

ولأن الجاهلية الأولى ما تجاوزت عن تلكم التبرجات(1) فنحن نعيش
 هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين وضـلال مبين إلا حيث بلغ التبرج إلى أبشع من التعري


 (1) في الدر المنور 0 : 199 عن مجامد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فنلك تبرج


 بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت شعرها وأترطة آذانها فأمر الشا المؤمنات أن يسترن في في حياتهن وآحوالهن .
 بذلك حيث ينزل الوحي في بيوتكن . . . إنما . . . ؟

: (
هذه آية التطهير، منقطعة النظير، في التعريف بمدى العصـمة والطهارة للبشير النذير، وأهل بيته الذذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم بذلك التطهير
فإنها على اتصـالها بما قبلها من جمملات في آيتها وآيات قبلها نم (واذكرنه التي بعدها، هي منفصلة عما احتفت بها في مغزاهها ومعناها ،
 . وهنا جمعان مذكران يعنيان الذكران من أهل البيت هِ وإنها تصلح لفظياً ومعنوياً أن تكون آية مستقلة عما تصدلرتها نازلة لوقت آخر، وكما تواترت بذلك روايات الففريقين عن النبي
(1) الكرام
 التأليف بين بيتي النبي الأقدس قمة العصمة والطهارة، وليس لها موضـ أنسب منها ها ماهنا، رغم ما ما يُهرف بما لا يُعرف فيخرُف أنها تحولت إلى هنا تحريفاً عن موضعها بُغية تحريف عن موضوعها أنها تعني نساء النبي كما عنتهن سائر خطاباتهن؟ وذكورة الضمير دليل قاطع لا مرد له عما يعنيه من ذكران أهل اليتا
أو أن الله جعلها فيها كيلا تحرّف عما تعنيه زعم أنها تعني ما تعنيه
(1) الحاديث التطهير المتواترة مطبقة على أن آية التطهير مستقلة نزلت دون ألفاظها الأخرى التي معها في الثاليف.

خطابات النساء، كحيلة إلهية تحول دون التحريف! ولا تحريف في القرآن ولن . أياً كان وأيان بأدلة الحفظ عقلياً وكتابياً وفي السنة القطعية، فهل يخاف اله المحرفين لكي يحتال حتى لا يُغتال؟! إن ضميري التذكير يحافظان على كيان آية التطهير، كما وإإنماه و وأهل
 على تحول الـخطاب عنهن إلى رجال أهل البيت، إذاً فالبيت غير البير البيت وأهله غير أهله!
ليست آية التطهير لتعني نساء النبي لا في آدب اللفظ لمكان آكم. . . كم"
 مكانة مخاطبيها، رغم مكانها بين مخاطبات! ال


 مخاطبيها! وقرينة السياق - على نقد في أصلها - ليست لتسوق مقارنها إلى غير الصريح من معناها !
أترى نساء النبي

 وفي ضمنهـم النساء تغليباً لقبيل الرجال كما في سائر الأحوال؟ وشـمول
(1) سورة يوسف، الآية: Y9.
(Y) سورة يوسف، الآية: YQ.

 المنور 0: 19A).

ضـمير الرجال للنسـاء بحاجة إلى دليل قاطع ! والقرائن القطعية في الآية تُنحِّهن وكل من هو دون العصـمة القمـة عنها! والسنة القطعية لا تضـم إليها إلآل الصديقة الكبرى سلام الله عليها! ولئن سألنا نساء النبي واحلدة منكن داخلة في هذه الطهارة القمة اللخارج عنها من خرج نبياً وسواه؟ لا نسمع الجواب إلا كلا ، ولا سيما وأن القرآن ناطق بالأخططاء الجارفة في
 هنا (إنمـاه في إرادة الطههارة وإذهاب الرجس عن أهل البيت
 البيوتات الرسالية وملج العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين! ! فلا يدخل في ذلك البيت القمة في العصمة العليا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى النبي
 حيث الإنسان يستريح فيه بيدنه من الأعباء، فأهله هم الآهلون لتهيئة الراحة البدنية من أزواج وخدم وأخرابهم.
 أضواء المعرفة وأهله الآهلون لتلك الاستضاءاءة .
 على أهله، وأين بيت من بيت وأهل من أهل
 يفترقان كحجرات الرسول بنسائه، وكمن يعيشون عيشة الحيوان ليس لهم جوّ روحاني يعيشهم عيشّة الإنسان!

ولمكان (إنما") هنا ليس من أهل البيت نساءَه أهل بيت سكن من حجر وملر وهو بيت محمد كبشر، والمسند إليه هنا هو

ترى بعدُ أنهم أهل بيت الرسول وهواسه وأساسه! وهإنمال| الحاصرة تجعله المصصداق الأجلى في هذه الأهلية
 أنهم (اعلي وفاطمة والحسنانه في التنزيل وكما يروى عنه الا

أو أنهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أعلى جو روحاني يشمله
 الـمعصومين؟ وهـذا يناسب حصر الطهارة، وإطلاق البيت (r) وتواتر الـر

غاية المرام في كفاية الخصام ص RVY من مسند أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن آحمد بن

 ساق حديث في آية التطهير نم فال






 المناقب والجري في المناقب والبدخشي في فئنـا



 الرسالة المحمدية هنا تضية الإطلاق وسائر البرامين القاطعة.

الأحاديت الأخرى عن الرسول وأمل البيت وكما يروى عنه
 (1) وبيت الرحمة ومعدن العلم

ولقد أجمع أهصحاب الرسول الـحديث، والمفسرون في تواتر صـارم لا قبل له ولا مثيل بـين متواتر الحديث، أجمعوا على نزول آية التطهير في أهل بيت النبوة، وقد يربو رواة حديث التطهير ألفاً مما يجعله كآيته في التواتر الصارم! ومن المروي عنهم فاطمة الزهراء






 طرق، وعشرات وعشرات أخرى من الحفاظ ورجالات الحديث الحيث لجد يجمل نزولها في الخمسة أتوى من نزولها في الأربعة!
وتد روي عنها حديث الكساء المشهور، أخرجه عن جابر بن عبد الشا الانصاري جما جماعة










=
 الضرفف نقال: يا فاطمة ايتيني بالكسساء اليماني وفطيني به وصرت النظر إليه فإذا يتلألا كأنه


 الحسن :

 وعليك السلام يا قرة عيني ونمرة فؤادي فقال لي: يا ألماه! إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول اله


 السلام مليك يا فاطمة يا بنت رسول اله الهِ





 جميعاً تحت الكساء أخذ أبي رسول الل



 سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحية ولا تمراً منيراً ولا شمساً مضيئة ولا

 الرسالة ومم فاطمة وابرما وبعلها وبنوما نقال جبرئل: يا رب آتاذذن لي ان أمبط إلى =
= السلام عليك يا رسول الله لك : وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً ملـحية ولا قمرآ منيراً ولا شمسـاً
 أدخحل معكم فهل تأذن لي أنت يا رسول اله


 والذني بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً ما ذكر خبرنا مذا في محفل من محافل المل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحيينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الما ولما



 وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب اللكعبةها . ا'قول: ورواه مثله إلا في بعض المكررات الشيخ فخر اللدين الطريحي في كتابه المنتخب الكبير



 على ما في المشارق للعدوي والثيخ يوسف النبهاني البيروتي والـسيد محمد بن عبد المحسسن المحيوي الـخلوتي اللدمشقي في ديوانه وتؤيد حليث الكساء اللموايات التي تقول : جاء رسول الش اله
 ومعه علي وحسن وحسين حتى دخلل . . وأخرج سبط ابن النجوزي عن واثلة تالٌ : اثتيت فاطمة الله قد أتبل ومعه علي والحسن والحسين قد أخلذ بيد كل واحد منهم وقليل مذه الر الروايات التي
 الخرج ج ابن مسعرد الشافعي مصابيح اللسنة والزمشخشري في الكشاف وابن جرير في تفسيره وابن
(1) وكافة أثمة أهل البيت
= حجر في الكافي الثـان في تخريج أحاديث الكشان والدشتكي الثيرازي في روضة الأحباب ومسلم في صسيهح وأخرج ابن أبي شيية وأحمد وابن جرير وابين المنلنر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه واليهتي في سني إلى فاطمة ومعه علي وحسن وحسين حتى دخل


 ومن أمع ما أسند إلى مائشة ما يروى عن مجمع أنه دخل مع أهي عليها بعد متّل الإمام






 جمع الثيخ أبي الحسن رزين بن معاوية العبد يري عن صشيح أبي داود منها إلا في إئنا
 الدينوري عن مجمع وعبد الشا بن فراش الثيباني عن العوام كما في أمالي ابين بابيريه (ملحقات




 الأسماء الحسنى بالماثور (ص الما والعلامة علي بن سلطان محمد الثقاري والثعليلي والبخاري ومسلم من من مسند عائشة وابن أبي



 الحضرمي في القول الفصل ج Y ص Y Y 10 ج جاوا والحانظ اليهتي في السنن الكبرى ج ج








 وع •Y والعلامة القاضي المير حسين الميبدي اليزدي في شرح ديوان أمير المؤمنين ص 110



 البدخشي في مفتاح النجا عا مخطرط والعلامة الشيخ سليمان البلخي الحنفي في ينابيع
 والعلامة الثيخ عبد الله الثيباني في تيسير الوصول • 17 والعلعلامة الثنيخ يوسف الثنهاني في


 أحمد بن سودة الحسني الإدريسي في رفع اللبس والشبهات 70 والعلامة الثيخ منصور بن



 [الأحزاب: rr"] جاء رسول اله


 مذه الآية اجتمعوا على البساط فقلت: يا رسول اله وانا فوالش ما أنعم وقال: إنك إلى خير =
=







 النهاني في الأنوار المحمدية £









 الكركي في نفهات اللاموت









=

 الشا الآية فقالت زينب: ألا أدخل معكم؟ قال




 العلامة القندوري في ينايع المودة IVE والعلامة الـيد أحمد بن عبد الحميا الحميد العباس في في











 ممير عمن ذكره عن أبي مبد الش پ.
 بكر لم منعت فاطمة ما جعله رسول اله اله

 بفاحثة ما كنت صانعاً؟ تال: كنت أقمْ مليها الحد كما أتم ملى نساء المؤمنين،

وابن عباس( () وأبي سعيد الخلدري() وأنس(r)
= شهادة غيره لأن اله












 مناقب العشرة ع19 والعلامة الأمر تسري في أرجح المطالب عه والسيوطي في اللدر المنتور وابن مردويه .






 I IV






طالب عُديَّئِ (0) وأبي برزة(7) .








 الغابة (Y) وممن أخرج عنه ابن الحكم الجري في تنزيل الآيات Y Y مشطوط والحضرمي في وسيلة












وممن أخرجه منه تسعة وسبعون من مؤلاء الحغاظ والمحدثين والمين المفسرين وسوامم.





وصبيح(1) وأبي سلمة(r) (جمماعة آخرون من الصسابة(r) كلهـم رووا أنها نزلت في النخمسة أو الأربعة، وفي أكثرها أنه الكساء بعد نزولها - وفي بعضها قبل نزولها - ودعا لهم بما دعا.

والرواة عنهم يبلغون الـمئات في كتب الـحديث والتفسير وسـانر المصنفات(غ) وقد يربو قاطع التواتر في حديث الطهارة حول آية التطهير كل
 الأثير في أسد الغابة $\mid$ | 1 في ترجمة صُبيح بسنده إلى إيراميم بن عبد الـي
 وممن أخرجه عنه الترمني في جامعه والحضرمي في وسيلته والـسهلاوي في وسبلة النجاة

Y•乏
ومنهم سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وابو مريرة ويريدة الأسلمي والبو سعيد اللخدري وعبد اله بن عمر وعمراذ بن الحصين وسلم


 في معالم تنزيل النبوة مخطوط ومن مصنفات إخواننا السنة التي تحوي حديث الكي الكساء والتطهير ماثة كتاب كمسند أبي داود بسنده عن أنس Y - ومسند ابن حنبل بأسانيد عن صسابيين وصحابيات - Y - وصحيح
 سعيد وعائشة وأبي الديلم وأم سلمة وعمر وبن أبي سلمة وأنس وأبي الحمبراء ووائلة ويونس ابن أبي إسحاق وأبي عمار - 7 - ومسند اللرازي - V - و ومعجم الطبراني -


 - Y. - السنة للبغوي - اA - والكشان للزمخشري - 19 - وآحكام القرآن للإشبيلي
 -
 الطالب للكنجي - YQ - ومطالب السؤول لابن طلحة - • - -

تواتر في أي حديث مهما اختلف النقل في نزولها في : أيٍّ من بيوت: فاطمة بنت النبي

- = العقفى لمحب الدين الطبري - ع الثنيزي (المهمة لابن صباغ - 9 -- ونتح الباري له - £ ع - وتغسير النيسابوري - 0 -





 - 70 -







 V9 - V9


 -

 الطالب للكنجي وكتب أخرى.

الموقف لحد تتسابق في انتسابه نساء النبي البيوت! ولأن لفظ عائشة (اخرج غداة غد . . " فعلّها تعني إلى بيت فاطمة، كذلك وأم سلمة، اللهم إلّا في البعض من حديثيهما!
 كما تعنيه آية التطهير وحديث الكساء إلـياء والتطهير، كما في الأصل السرياني (إثارقليطا إيليا طيطه ثِبَّر شُبَّير : محمد - علي - فاطمة - حسن - حسين الا (اهلِيلوه لِتْ شُوقَ مِنّي محمّد إِنّوي دِألَّهَا : هللوني فإنه لا إله إلا آنا ومحمد

 ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر(1)!

ومن بالغ اهتمام الرسول يتلو آية التطهير عند صـلاة الفجر أو عند كل صـلاة على بيت علي وفاطمة
 $(0)$

4
 أخرجه أبو داود الططالُسي في المسند عن أنس عن النبي
 أخرجه ابن مردويه وموفق بن أحمد وجمامة آخرون عن أبي سعيد اللخلري وسالم بن أبي

أخرجه الطبراني وابو داود ومالثك بن أنس والترمذي عن أبي الـحمراه، ومعقل بن يسار وأ
 الحميد في تفسيره وتابعه جماعة عن حماد منهم إيراهيم السامي، وريا ورواه أيضاً الآسود بن عامر - شاذان وحجاج بن منهال وعبيد الله محمد العبس عن حجاج وعن البغوي ورواه موسى بن إسماميل التبوذكي أخرجه محمد رضى المالكي عن أبي الحمراء.

 بأضرابههما من أهل بيت الرسالة، ولكيلا ينساهم المسلمون أو أو يتناسوهمّ، استمراراً في احترامهـم دون اخترام، ولكنهـم اضطهـووا ما لا يـخلد بِخَلد ويكأنه

 كلهم بكل قبول دونما ريبة ونكول!
 الححاصرة لتلك الطهارة بأهل البيت

أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن أبي اللحمراء وعن أبي سعيل الخلدري ورواه الدحاكم عن ابن شامين من الأشعث وعن الُسبعي في تفسيره ه أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس (اللدر المنثور 0 : ا99 ا ) والثعلبي عن أبي الحمراء وموفق ابن أحمد عن أبي سعيد الخلدي
 من تسعة أشهر أو عشرة فرأيته . . . وفي ينابيع المودة •Y و ويروى مذا الـخبر بأسانيده عن

 أخرجه جماهة .
في ملحقات إحقاق الحق ع | : •1 أخرجه الطبري بسند من أبي الحمراء والحقافظ نور النين علي بن أبي بكر عن البي برزة.



 مئله ورواه جمامة عن أبي عاصم النبيل وأخرجه عنه عبد بن حميد في تفسيره ويعني سفيان ويونس بن ابي إسحاق السبيعي

مستمرة مدى حياة العصمة القمة لهـم مهـما اختلفت درجاتها قالـا قبل النبوة
والإمامة وبعدها، واختلفت طولهما حيث التكامل لا يستينيهم!
أترى أنها إرادة تشريعية في النفي والإثبات „ليذهب ويطهٌ ॥؟؟ وهي تعم

 تخص تكوين العصمة القمة في بُعدي السلب والإيجاب؟؟ وليس محطّ الإرادة هذه يمتاز على مَن سواه، حيث الإرادة من الله، فالعصـمة. إذاً - مي فقط

من فعل اله!
إنه إرادة العصـمة تكوينية بين الأمرين، عصمة بشرية كأفضل ما يستطاع، وليست بالتي تعصـم صـاحبها عصمـة مطلقة، حيث الطاقة البشرية ليست مطلقة، بل هي مقدَّرة بقدرها وقُدُراتها، نم عصـيمة إلهية تُكِفيِّها فتجعلها مطلقة في الدرجة التي يعنيها دونما فوضى، وإنما بحسابر ونـاب ومقدار، وكل

شيء عنده بمقدار
إن الرسالة الختمية تتطلب خاتمة العصيمة القمة، محاولة بشرية كأفضل ما تكون وأعضله تتوسط إرادة الهية من قبل ومن بعد، فمن قبل قدّر أهل
 الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسهم من مللهمات نيابها، تقليراً الظا لظرف لائق فائق تتمكن فيه كافة الدمجالات لأفضل الدـماولات البشُرية لإعداد العصصمة

القمة.
تم حاولوا كأفضل ما يمكن وأعضله تطهيراً لأنفسهم الزاكية لمدى اللياقة واللباقة لإرادة العصمة العليا، فعصمهم الله تعالى بما قلدر وحاولواكا، بما أراد وأرادو!!
(1) سورة محمد، الآية: IV.

فـ وإِنَّمَا يُرِيدُ ألتَّهُ تشـمل مئلث أحوالهم بمـا في أوسطه من محاولة
 تعالى، مهما اختلفت درجاتها بظروفها.

تلك الإرادة القاطعة الإلهية لزامهم منذ كانوا، تعصمهم عن كل رجس وتطهرهم تطهيراً، فما هو الرجس وما هي الطهارة؟

الرجس لغويآ هو كل تذر مادي أو معنوي، ما يستقذره الإنسان مادياً
 كما ويوصف به الرجس (أعوذ بالله من الرجس النجس الـخبيث المـخبث

النيطان الرجيم"
ولأن الأقذار الجسمانية مي لزام كل إنسان مهما يومر بالتجنب عنها من أحدات وأخبات، فإذهابها يخص جماعة خصو الاتـا فلا تعنيها الإرادة الإلهية







 رِجْسُ (1) وقبله الميتة والدم المسفوح لـم بشملهـما الرجس مع أنهما من


النـجس، وكالـعذاب على الرجس فبإنه رجس علمى رجس : وَكَالَ تَدْ وَتَعَ


هذه جماع الآيات التي تضـم الرجس كلها تعني الرجاسة المـعـنـينوية، وهي هي التي تُرجس الإنسان وتخرجه عن العقلية والإيمان ورحمة الرحمن! ولأن مرض القلبب وعمل الشيطان واتّباعه دركات يشملها الرجس،
 يستأصل نفسه في نفيه .
إذاً فجنس الرجس أياً كان بعيد عنهم وعن ساحتهم من رجسٌ الفطرة والعقلية والفكرة والصدلر والقلب والنية والعمل (اوكل إنسان يعمل على شـاكلتهه لا غبرة على أرواحهـم، وإنما نور على نور، لا ينقصهـم إلّا أنهم

مخلوقون، ثم الفقر إلى ربهم فخرهـم. كل قلب يتقلب إلى غير الله إلا تذرعاً أو تضرعاً إلى الله، فيه رجسٌ قلى








(Y) سورة الأنعام، الآية: 1Y0.
(I) سورة الأمران، الآية:

IYY، سورة طه، الآيتاذ: (Y) (Y)

إنه إذهاب لكل رجس بدفعه عنهـم حين يعتريهـم أو يهاجـم عليهم



فعل، في عصمة عليا بميللها : تلقياً للوحي - وإلقاء له - وتطبيقاً إياه. هنالك مححاولات بشرية لإذهاب الرجس عن أنفسهم رفعاً أو دفعاً، وليست لتكفي استئصالآ لكل رجس، وأهلُها مخلِّصون! وهنا إرادة دائبة إلهية تكفي مداولات قمة من ا'خلص المـخلصين، فتستأصل عنهم كل رجس وأهلها مخلَصون، وهكذا وإِنَّمَا يُرِيدُ آنلَّهُ لِيْهِبَ


 الإيجاب، والإيجاب مطلق كما السلب، تـخلية عن كل نقص إلّا أنهـم مخلوقون، وتحلية بكل كمال دون أنهم ليسوا بخالقين، فقد يصدق فيهم ما

يقال عنهم "انزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شيتمه" :
زاحمد تا أحد يك ميم فرقست همه عالم در آن يك ميم غرقست. هنا طهارة متصلة بهم، متعرقة فيهم، متزرعة في قلوبهمه، هي العصمة
 الشرعة تشريعاً فيهم، يوازي واجب العصـمة الموهبة لهـم تكويناً، عصمة


 منحسرتان عمن سواهمه، فلا يُطلب من أهالي سائر البيوت الرسالية ما يُطلب من أهل بيت الرسالة المحمدية

الاضطهاد في سبيل الله، وكما يروى عنه (اما أوذي نبي مثل ما أوذيتل" وقال
 العابدين على ضوء الرعاية القمة للشرعة لم يكن أوّل المعصومين في إرادة

وهناك طهارة منفصلة عنهم، وهي للمتصلين بهمّ، المنسوبين إليهمّ،
 فطهارة نساء النبي وأقربائه وأنسبائه لها تأثير منفصل في طهارته علـند الند الناس،
 الناس، فليكونوا وجهاً عند الهل ليصلحوا دعاة إلى اله، ووجهاء عند الناس ليتجه بهم الناس إلى الله
لذلك تحل آية التطهير محلات نساء النبي تطهيرهمه، ولذلك نرى في الأكثرية المطلقة من روايات التطههير ليس الرسول

 البيت وجاه الناس بعد طهارتهم عند :





(وَآْكَرْنَهُ أنتن نساء النبي، القاطنات في بيت الوحي والتنزيل

سورة الأحزاب الآيات: ه^ - هr


 الغزيرة التي جمعت في مذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة.
 درجاتهم، من إسلام وإيمان وقنوت وصدير وكا وصبر وخشّوع وتصدّق وصيام
 والخطوة الأولى هي الإسلام الاستسلام أمام الله، إقراراً باللسـانه، نم



 للفرج عما يجب حفظه، نم ذكر الله كثيرأ في قال وحال ال وال وأعمال. إنه لا فرق بين قبيلي الرجال والنساء في فضيلة الأعمال أم رذيلتها ،

 قائم بأمر، ولي على أمر يرجح عليه المولى عليه لرجاحة الأعمال .












إن تزويج زينب بنت جحس من زيد بن الحارثة ومن تم تزويجها من
 البُعدين هو تحطيم الفوارق الطبقية وحتى بين الأحرار والعبيد، فيزن ميزو النبي
 الزواج بحليلة المتبنى، ولم يكن ليكتفي في تحطيم هـلين الـين الصرحين
 ليؤتسى به في الأمة الإسلامية مع الأبد.

إن الله يقضي أمر الزواج بين زيد وزينب لتقرير مبدأين جديدين في


بعدما خطبها لزيد : nأوأمر نفسي فانظر||(1) فأنزل:


 رسول الله، أم وولاية الرسول على المؤمنين فيما يأمر وينهى كولي لأمر



 خاصة كذلك الزواج الصارم لما يحمل من بعدين، تبنياً لصرح الأمة على ما يريد اله وتقتضيه مصلحة الأمة.
ولوَمَا كَنَهِ منا وفي سواها نفئِ يضرب إلى الأعماق، يعني نهياً مارماً



 أصصي رسول اله تد النكجه نفسي وأخرج ابن جرير عن ابن مباس تال: خطب رسول الشا



 ابت فأنزل اله مذه الآية.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الأحزاب، الآية: } 4 \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$


 إلّا ما قضاه الله ورسوله، وحتى إذا كانت خيرة الاستئمار من أنفسهـم أو

الشورى بينهم، نم اختيار ما قضاه الله ورسوله! فأدنى درك من العصيان هو خيرة كهذه التي توافق قضاء الله، وأسفل درلٍ منه بدار العصيان دونما تفكير، وأوسطه العصيان بـيان بعد استئمار أو
 المـطلقة دونمـا خيرة من أمرهمم في جانحة ولا جارحة، وإنما مطلق
 مهما اختلفت دركات الضلال والعصيان! إن قضاء الله كوحي خاص في تشريع يحمله رسول الله في بلاغ الشرعة تم قضـاءه كوحي عام قضـاءٌ لرسول اله كولي لأمر الأمة بـما أراه الها هو مو

 مههما كان بلفظ القرآن أو السنة، أو كان حكماً سياسياً أمّاذا من أحكام،
 واإن كنت لا تطيع خالققك فلا تأكل رزقه، وإن كنت واليت عـلـوه


(Y) نور الثقلين ع : •YY المؤمنين
 عن علي بن 'أبي طالب قال : سمعت رسول الش ال

وقال رسول الهُ
فالهل يقضي زواجاً بين قريبة الرسول الشريفة في قومها وبين عبده قضاء على سنة الفوارق ولا خيرة إذاً دون خيرة الها نـم اله يقضي زي بحليلة دعيّه قضاء على سنة جاهلية أخرى وفارقة أخرى فارغة كما الأولى،
 سبيل مستقيماً إلا الاستسلام المطلق أمام قضائه دون اختلام خاللجة فلا فلا في ضـمير، ولا سيما في الأقضية التي تتبنى الإسلام، أصولاً يؤتسى بها على
 هذه الرسالة السامية. فإن يداً واحلدة لا تصفق! الا




 وبالإيمان بعده وأنكحه شريفة بني هـاشـم بنت عمة النبي عَلَيتِهِ في أحضانه بتربية مـالحة وعتقه وإنكاحه بنت عملك وهي ترغبك









 تحقيق تضائه، دون أن تخشى الناس في خشيته، فإنما خشية بلا وسيط!. أترى الرسول

 .

إن خشية اله خشيتان، خشية عن طريق الناس وقد خشيه عنهم فأخفى في نفسه ما الشم مبديه، لكيلا يمس من كرامة رسالته بما يتقوّله الناس، وكا وكما




 فقبل أن يؤمنه اله بأس الناس ما كان ليأمنهم أن يمسوا من كرامة رسالته، وكان عليه حفاظها تقديماً للامّم على مهمه، نم الوحي الحبيب من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الزخرن، الآلآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { IV (£) سورة المائدة، الآلية ( ) } \\
& \text { (0) سورة التحريم، الآية: ع. }
\end{aligned}
$$

الحبيب آمنه بأسهم، فنقله من خشيته تعالى من طريق الناس، إلى خشية

فذلك - إذاً - انتصار له في صيغة عتاب ولا عتاب، فإنه يبراً ساحته الرسالية في هذه الإذاعة القرآنية عن كافة التقوُّلات الموجا فـا فأعجبته(1) أما ذا من هرطقات جاهلية وهُراءاء الت عراء وساحة الرسول منها
براء!.

 لقد كان لزيد منها وطرّ: نهمة وحاجة مهمة، قضاء: على سنة جاهلية في
 ولكنما الثاني باق ما بقي ماحبا فاحب الجنس في إربته، نم ولا ولا يحل لزو
 إن نهمة الجنس وشهوته قد تنقضي بطبيعة الحالل ولم تنقض من زيد وهو في شَبَق الشباب، وزوجه شريفة جميلة! وقد يقضيها هو بأسباب أخرى

 رسول اله فأعجبته . . وفه ، با

 حسن نجاء إلى النبي


 |مرأة أجنية تغتسل فتعجبه ويقول مقالته؟!

ولم تنقض، من عدم الوفاق لـدل ينجر إلى الفراق فذلك قضاء وطر آوّل
 يطلقها، ثم إن بقي له وطر منها راجعها في عدتها ولم يراجعها

 فهنالك للزوج وهناك للزوج أوطار أخرى كحاجة وتمايلة إلى زوجه بعد
 وطر حتى تبلغ الطلقات تسعاً بمحلّلين ثلاثة، ولا وطرَ له بعد الطلقة التاسعة حيث تتحقق بها الحرمة المؤبدة .
وأولى الأوطار التي يحل فيها زواجها بزوج آخر هي في الطلقة الأولى بمضي عدتها دون رجعة منه في الرجعية أو منها في المـختلقة والمبارأة حين يقبل رجوعها .
 ويقيده بخلاص العدة قبل الرجعة آيات الرجعة، والمطلقة رجعية زوجة، فلا يحل لها زواج آخر ما دامت في العدة . وهنا نرى الرسول وهو مأمور بزواجها لنفسه لا ينكحها بنفسه حتى يزا يزو
 الأمر (r)


 نسائك قريبة فيري . يروي الإمام أحمد ومسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة عن أنس قال : لـا (r)


وقد كانت تفتخر على سائر أزواجه
 أن يزوجها لغلامه ولم يفعل وهي راغبة إليه النبي ترجِّح غلامه






فقد تضى الرسول
 الأدعياء قضاء على كونهم أبناء، ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضي بسهولة، حيث التقاليد الاجتماعية أعمق أثرأ في النفوس
= أتاما ومي تخمر عجينها قال: لما رإيتها هظمت في صدري حتى ما أستطيع ان انظر إليها




 النبي ربها وسنة نبيه؟ إْ الت: من؟ مولاك نم اتتفي نأخبرتني بذلك نقلت أشد من ترلها وفضبت ألا


 اله بلا خطبة ولا شهادة؟ قال : اله المزوج وجبريل النامد.

من أن تزول بسنٍّ القوانين المجردة، إلا أن يسنها ويطبقها الرسول عملياً في
 بها ذلك المجتمع الصلد العارم!

يأتيه والرسول
 أمر من العقيدة المضادة لما يعتقدون، دون أية لـجلجة ولا خشا كانت لتمس من ساحة رسالته، نراه هنا متلجلجاً يخشاهمم على رسالته خشيةٍ

 ويعلم أن الله مبديه، ولكن أين إبداء محـمد من إيداء الله؟ إذ هـم ليسوا
 وحيٌ حبيب من الحبيب يُطمئنه بعصمته من بأسهم فنقله من خـشيته تعالى بهم الـم
 الناس حراساً على رسالتك، فاله أحق أن تـخشـاه إذ يطمئنك عـن بـأس الناس، فهو الذي أمرك بتتحقيق أمره العجيب الإمر، حملاً لأعباء الرسالة
 الزوجين عزيمة الفراق، وهـو اللذي يزوجك زورج


 حُمّلها فحملها في مواجهة المجتمع الذي كان يكرهها ويتقول فيها كما تقوَّل

'رَعْعُوَّهِ لا يمنعه مانع ولا يردعه رادع! إذ :


ضـابطة سارية المفعول ترسمها الآية لحملة الرسالات الإلهية ألاّل تقية
 يتحرج عن أهل الفرض على أية حال فلا يفرض على النبي والأمة على أية
 يعرضه كمرض يُحرجه في فرضه فهو مفروض إلّا في حرجه للنبي والأمة،
 الأئمة دون الرسول
 (الهها يُخرج المحرج في نفسه، فإنه موضوع عنه وعن الأمة سواء، فليكن هو المحرج الخارج عن نفسه من بأس الناس إذ يحرِّجون موقفه من تطبيق ولِيْيًا
 وفي قصة مارية وقضية بلاغ الإمرة.

 النبي ربها وسنة نيها؟ قالت: من؟


 عدتي لم أشعر إلا والني

سورة الححج، الآية: VA.

 فلا يثقل على كاهله، بل يستقبل فرض الهه بكل رحابة صـدر ورياحة خاطر، فكل فرائض الهُ (اله") لا (عليه") إذ لا يستقلها على أية حال! إذاً فليس النبي ليتحرج فيما فرض الله له مههما كان عبئُه وتقله، لا في قرارة نفسه لأنه يحمل الرسالة فعليه ما حمّل ، ولا يحق للألامة تـريّ لانيج موقفه
 مهما صعبت الظروف والتوت لأنه يقرر مصير الأمة وعليه تمام المسؤولئلية،
 المرسل إليهم عن هذه السنة ولا يفرض الها لنبي ما لا يطيقه أو يُحيقه مهـما

 محرجاً ولا معسوراً . فهناك يشـجـ الرسول
 يندد بالذين يحرّجون موقفه فيما فرض الله له كسنة ثابتة للرسول وعلى اله الأله
 يدلان على أن الفرض هو الفرض الرسالي الذي يقرر مصير الأمة إذاً فلا تقية في بلاغه حتى على نفسه، والله يكفي خسّية على رمالته . وأما المفروض على الأمة فقد يكون فيه حرج وقد لا يكون فيُفعل


إنهـم رجـالات رسـالات الوحي حيث يكثـرون البـلاغ ويشـدقون في

رسالات الله التي حمٌّلوا بلاغها . ويخشونه فقط في سبيل التبليغ، ولا يخشون

 خشيه أي أحدِ في الله إذ بطمئهم الله عن بأس من سوى الله في سبيله إلى الله. والخشية خوف يشوبه تعظيم، فخشية الناس في الله أن يخافوا عُظم ما يفعلون حيث يُغضهب الله، فإن كفى الله خطرهـم فلا خشية اللا من الله دون سواه وكما كُفي الرسول بأسهم فأمر آن يتحول من خشية الن الناس في الله إلى

خشية اله في الله(1)
ومن الخششية في الله من غير الله خشية العنت، أن يخلف تخلفاً جنسياً








 في يوم من الأيام يلمب إلى يبت زيد دعيه فلما دخلا

 الآيات التالية أن أمره ربه بنكاع زينب

 . والثابت من عقمه رسول الشا
سورة النساء، الآية: YO.

مورة الكهف، الآية: •A.

فكل خشية في غير الله منهية، وخشية غير الله في الله مرغوبة ما لم يكن هنالك مندوحة كما خشي الرسول الناس مِن قالِهم عليه، وإذا كانت هنـ منالك مندوحة كأن يكفي الله بأس ما يُختىى فمنهية بعدما كفى الله، لا قبله، وكما الرسول لم يخش إلا الله بعلما كفاه الله قالة الناس، فخشيته قبله لم يكن بذلك المنهي!
 الله، فلا حسيب في هذه وتلك إلاّا اله، كما ليس بلاغهم وخشيتهم إلّا لله وفي


هذه الآية مما كفى الله بها محمداً بأس قالة الناس : إنه تزوج حليلة ابنهـ،
 بالإسلام منفية، فهلا كان أبا إبراهيم والقاسمـ وحا والطيب والطاهر؟ أجل كان
 رجـولتـهـم، فإنـهـم - إذأ - مـن رجـالـه دون رجـالـهـم! أم لـم يـكـن أبـا الحسنين

 ولمّا تزوجا كان قد قضى نحبه بزمن بعيد، نم وهـم ليسوا من رجالهم بعد



$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآية: } 7 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

سورة الأحزاب، الآية: ع

يكن زيد بن محمد

 بعد موته كانت رجولته وزواجه بعد موته، إذاً ففرية زواجه بحليلة ابنه منفية عنه مـع




أبا أحد من رجالكم وأبطل سنة الأدعياء وجعله

 إن الرسالة الإلهية هي بعد وحي النبوءَة، ولأنها درجات بعضها فوق


 الوصف الأعلى يأتي بعد العال، فالنبوة هي منزلة أشرف من الرسالة. فـ ؤرَّسُولَ أَّهِّهِ تثبت منزلته الثانية مطابقة وقبلها النبوءَة الوحي التزاماً،
 وتصديقُ للنبوات، فليكن أفضلهم وآخرهمه، فلا نبوة بعده فضـلاّ عن رسالة
(1) (1) لنكلك لما يخاطب به نبيء اله يقول: لا تتل يا نبيء الشا أنا نبيّ الش. (Y) سورة مريم، الآية: 01 (Y)

سورة الأعراف، الآية: lov

أو نبوَة اللّهم إلّا إلهاماً على هامشه تفهماً لنبوته دونما استقلالا و وقد يعني
 وبينهما رسالة الوحي فذلك المثلث السامي مسلوب بعد نبوته، مصدَّق لمن قبله به، فلا نبيء بعده ولا رسول ولا نبيَّ حيث ا(ختم به الوحي"! فلو قال

 مجال من مئلث الوحي على أية حال!

وحتى إن كان جمعَ النبي فكونه خاتمهم يقتضي انقطاع الوحي به، فلماذا يوحي بعده، أتكميلاً لما أوحي إليه كما في ولي العزم الآتي بعد
 لوحيه عن تطرق التحريف كما كان يوحى إلى أنبياء بعد أولي العزم
 فلماذا الوحي بعدُ، اللهم إلّا إلهاماً لعترته المعصمومين، تفصيلاً لما أجمله
 الواقعة، دونما زيادة ولا نقيصة. فكل رسولِ بعد ولي عزم من الرسل كانت رسالته وقائية غير مكملة لـما كانت مع ولي العزمه فإنما كان يوحى إليه ما ما أوحي من قبل ليواصل رسالته متحللة عن كل تحريف. وهـا وهذه الرسالة اللسامية

 مما يوفى بأية رسالة وقد فعلو! !

إن أفضل النبيين هم الخمسة الذلين دارت عليهم الرحى وهو خاتمهـم الذي يرأسهم لأن في تصديقه لهم إثبات كيانهم، وكما أخذ الله ميئاقهم

بالإيمان به والنصرة له:

 لذلك نرى (األنبي" بمختلف صيغه في سائر القرآن أقل من (الرسول" كذلك(r) مما يوحي بقلة النبين بين المرسلين، وحين تُنكر النبوة بعد الرسالة لا نجد من الخمسس إلّا محمداً وموسى، ومن سائر المرسلين إلا إسماعيل وإن كان سائر الخمس وجماعة من المرسلين نبيين

تم رسالته الإلهية هي القممة لـحد يُلمح كأنه الرسول لا سواه حيث

 جنابه النبوة السامية!
 حيث ختم النبؤآت والرسالات والنبوات فلا نبيء بعله ولا ولا رسول ولا ولا نبيَّ ، ولا وحي بعله ولا كتاب، ولا شرعة بعده ولا أي جديد من سماء الوحي!
 يُختم به ويُصدَّق فهو أبلغ من الخاتم وأعمق دلالة على خاتميته للنبوات، فقد بلغ من ختمه النبوات وتصديقه لها إلى حدٌ سمي بالخانـي والنبي على سواء، دون من يختم كآخر لما يختمه وليس يصدقه، أو قد يأتي
سورة آل عمران، الآية: 1.A.


 (اختم محمد اللف نبي وإي ختمت الف وصي وإني كلفت ما لم يكلفوا،





 بناية الرسالة كما يروى عنه هِ داراً فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة||(r)

ويوجد العديد من تصريحات خاتميته بطيات بشارات في كتابات الوحي


مَلِيخوتْ عُولامْ لو (7):

اله مـن يتـمـان يـأتي والقـدوس مـن جبل بـاران: فـاران - حرى - مـع

 أحمد عن حذيفة عن النبي نسوة والْي خاتم النبين لا نبي بعدي.


 أبي هريرة منه هِ § §


 اللآلّي وقال

الأبد. . شعاعه كالشمسس . . ومسالك الأزل لهل| فـ (بارانها هو جبل حرى(1): فاران مطلع النور المحمدي، إشراقه مع الأبد حيث شعاعه كالثممس ومسالك الأزل له، فلا انطفاء لشُعاعه إلّا بانتفاء الدنيا . وفي هنبوءت هَيِّلد") وحي الطفل حسب الأمل الانقلوسي (محممد كِايا


 رؤوس رجالات الوحي يسعله أفضـلهمه، فماذا بعد الأفضـل الكُلّ؟! إلا الناقص الكَلُّ؟! وفي إنجيل يوحنا ع1 : 17 حسب الأصل السرياني : "وأنا بِت طالِبن مِن بَبى وَخين بار قَليطا بِت يَبِلِ لُوخُون هَل ابَدها : الوأنا أسأل الآبب: اللخالق - خالقي - فيعطيكم فارقليطا آلخر ليقيم

معكم إلى الأبدها . وفارقليطا في الأصل اليوناني : بريكليطوس بمعنى محمد - أحمد، ومحمّد آخر يعني نبياً محموداً في غاية المحمودية مو آخر الآلخرين ليقيم

معكم إلى الأبد(r)
وليست خاتمية الرسول محمد في الكتاب والسنة لأنها من الضروريات القاطعة الإسلامية حيث تُردف رسالته
 وخاتمية كتابه بين كتب السماء، وخاتمية شِرعته بين الشرائع تبلغ عشرات.



راجع رسول الإسلام 1E7 - IOV فيه تفصيل البشارة بفارقليط.

中畀


























يتهي إليه . . .1) الا (1)
والذذر في الأصل حالة في التقلب تظهر في مظاهر الأقوال والأنعال،
 وإلا فليس إلاّلا ثلقلة البغبغاء.
(1) نور الثقلين \&: \& \& (1)











 لا تستكثر ما عملت من خير الش.

والا أقول سبحان الله والحمد له ولا إله إلا اله واله أكبر، ولكن ذكر

 واستهتار بالله، فليسكت عن ذكر الله، أو ويذكر الله في حلاله وحرامه!



 يتنّاه طول حياته، فذكره بالقلب هو قلب الذكر وسائر الذكر هو قالب الذكر !

 وأيّان يخلِّف قَدَره العصيان لا تقل إن أكثرت ذكر ذكر الهُ بلساني قيل إنه منافق،

 والمنافق من لا يوافق لسانه قلبه أو قلبه لسانه!






 المصلر أخرج أحمد وابو يعلى وابن حبان والحاكم وصحهد من أبي سعيد الخلدي أن

ولأن في ذكر الله حالة إيجابية ذُكراً لذاته تعالى وأفعاله وصفاته، وقصـورنا الذاتي عن أن نـدركه سبحـانه قـد يوردنـا


 بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما"|(1)

فليكن المؤمن بتمام ذاته وتعلقاته ذكراً لها وتسبيحاً، أُسوة برسول الله في


 اتقاءٌ عن زموة القرب إلى الله وعما سوى الله.
فاتصال القلب باله والانشغال عن الله اشتغالآ بالله في مراقبة دائبة،




 واحمده وأسبحه وأملله حتى تطلع الثمس الحب إلي من الن أمتق رتبتين أو أكتر من ولد الد إسماميل ومن بعد العصر حتى تغرب الثمسس أحب الي من انذ أتق أربع رتاب من ولد إسماعيل

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الطلاق، الآيتاذ: •1، 11. } 11 . \tag{r}
\end{equation*}
$$


 سورة البقرة، الآية: البا


ولثن قلت إن بواعث النسيان كثيرة كموانع الذكر، فكيف للعبد الضعيف أن يذكر اله كثيرآ؟ فالجواب:



فصلوات الله عليكم هي إنزال رحمته وصلوات ملائكته هي استزادة فيها باستنزال رحمته، رحمتان انتنان من الش تخلفها المحاولة الدائبة لذكر الش


هنالك ظلمات تحول دونك والنور، ولكنك بحولك في كل كل أحوالك بذكر الله، وبحول الله وقوته، سوف تخرج من ظلمات النسيان إلى نور الذكر
 والظلمات عدة هي ذكر غير اله فنسيان الله، وليس يـخرج الـمؤمن من الـا الظلمات إلى النور إلّا بذكر الهّ كثيراً فصلوات اله عليه وملائكته إذ لا حول ولا قوة إلاّلا باله!


 نحن نصلي لله والله يصلي علينا وملائكته وأين صـلاة من صـلاة؟ وتد قال رسول الش قلت: وما صلاته؟ قال : سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي|"(غ)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأحزاب، الآية: } 07 . \tag{1}
\end{align*}
$$

 مريرة تال قال رسول اله الشا

وقد يجمع هذه الثلاث انعطاف برحمة إنزالاً واستنزالآ وعبودية. فإنه ملة بين هذه الصلوات! وصلوات الله على عباده درجات أعلاهما صلواته على رسوله، وأدناها على أدنى المؤمنين وبينهما متوسطات. فإذ يصلي ربنا علينا فهلا نصلي على عباده الصالحين تخلى القالِآ بأخلاق اله

مهما كان خصوصها بخصوص المخلصين(

أتراه سلاماً منهم على الشّ ولا سلام على الشه على أية حال لأنه هو بنفسه سلام فلا يحتاج إلى سلام من عييده الفقراء إلى سلامها! أم سلاماً من

 الدنيا يعم المؤمنين كما في يوم الدين!
إنه سلام من الشه عليهمّ، على من هم ملاقو الله بالمـعرفة القمة، وهم اللسابقون والمقربون وأفضل أصحاب اليمين يوم اللنيا ويوم الدين، ويالنسبة لسائر المؤمنين يخص بيوم اللدين :
أترى ما هو الفرق بين صلوات اله علينا وسلامه حيث يختص سلامه بيوم يلقونه وصلواته تعمه ويوم الدنيا أم تخصهها؟

أذكر انني كنت أصلي على آل محمد لما أصلي على محمد ني المسجد الحوام فاعترض عليّ




 على حدة!




 يحذو محذاهمّ، فهؤلاء مذكورون على نحو الخُصوص، وأولاء الأتباع تعمهم


فإنه يوم لقائهم التام لقاءٌ دونما اختيار حيث تُكشف الغطاء
فالسلام في الآخرة يعمهم وكل أصحاب الـجنة بعدما سلموا من كل

 فلأنها أعم من هكذا سلام كما للرسول وذويه، ومن سلام الغفران كما لـا لمن يتأتى منه العصيان، فهي - إذاً - تعم من يصلح جرائها الأخرى وهي أحرى.

وهـلا يـلقى الله أهل السـلام يوم الـدنيا حتى يـختص سـلامه بـ وايّمَ يَلْقَنْتَهُ في الأخرى

إن لقاءه تقرباً معرفيّاً بتوفية الجزاء دونما شوب من سلطان سواه، ذلك الكا
 ازددت يقيناً" حيث الغطاء الدنيا لا تغطي عليه ربَّه فهو ملاق الله طول اللحياة
(Y) سورة الصافات، الآية: 1 (Y)


(А) سورة مريم، الآية: بّ.
(1) سورة النمل، الآية: 09.
.va سورة الصافات، الآية، (r)

سورة مريم، الآية: 10.

في الأولى والأخرى، وأما الأجر الكريـم فهو من مـختصـات الأخرى:


: وَسِمَامَا مُنْيرًا
ميزات خمس يحملها هذا النبي العظيم ما لها من سبا مباق


 عباد الله، نموذجاً بالغاً من رسالة الله، وتلقياً أعمال عباد الله، وإلقاء لها لها يوم

 وشهادته وتبئيره وإنذاره وإنارته بسراجه!
 فللمؤمنين البشارة والفضل، زيادة على ما عملوا، وعلى سوامم النذارة العدل، كلٌّ كما يستحقة.


لا تُطِههم حتى فيما يعدونك من قبول الإيمان فلا خير منهم يُرجى، وما
(1) (1) نسرنا الثلاث الاولى ني الفتع ج

 دعوة أبي إيرامهم وبشارة عبسى ورئيا المي التي رأت وكدلك أمهات النيين يرين وإن أم




 يكفي سواه، فلا حول ولا قوة إلّا باله!


آية وحيدة في سائر القرآن تحمل سلبآ لعدة الطلاق عمن طُلقت قبل مسٌّها نم وليججاب المتعة والسراح الـجميل، تخصصص آية البقرة المورجبة
 قرُّرَّ

وترى ماذا يعني هنا المسّ؟ أهو مطلق اللمسّ وإن لم يـجامعها كما قد
 يأت في سائر القرآن إلا بمعنى الوحي (£)! قضية الأدب البارع في وحي

> "إذا همه" في الوجهين من إضافة المصلر إلى الفاهل أو المفعول. سورة البقرة، الآية: MYA.

كما في صسيحة الحلبي عن البي عبد اله



 سترآ كناية عن الوطء.





الـقرآن، نم الـمسُّ لغورياً أبلغ من اللـمس دلالة على الوطء و ولَّلَّسْنُمُ
 الشنامل لغير الوطء لبتّلت المسّ باللّمس! ولثن شكّ في إيجاب من اللمس تربص القروء فالأصل هنا عدم القروء، لا سيما وأن آلية القروء
 إضافة إلى تظافر الروايات أن المس هو الوطء فقط دون سائر اللمّس . نم المسّ ليس ليختص بوطء القبل بحجة رعاية حكمة الحفاظ على

 العدة بالطلاق غاية الللة الحاصلة بالمس قبلاً أو دبراً، وتضية إطلاق النص في عدم ا"المس" على أية حال، إطلاق عدم الوطء على أية حال.

 المنفصـلات بغير طلاق كالمنقطعة التي تومب وقتها آو ينتهي، والأمة



 قبل الدخول؟


(1) (Y) سورة البقرة، الآية: الآية: MY^.

 ليست إلاّل لحرمة الموت ولا موت هنا! أم للحفاظ على المياه، ولا مياه

أم حرمة لقضاء غاية الشهوة الحاصلة بالدخون؟ ولم يدخل بها بها وإِ وإذ لا حرمة لمؤمنة غير مدخول بها في عدة فبأحرى غير المؤمنة ألآل تعتد، وآية البقرة مهما عمّت المطلقات في فرض العدة، ليست لتشمّل غير المدلـون المول
 المدخول بها خارجة عن هذه الحِكِم كما الصغيرة فإن وطء اليائسة ليس في في غاية الشهوة، أم لأن فرض العدلة بين الموت كعلة تالمة المة، وبين وطء فيه
 البالغة غير الموطوءة، وهذه خابطة صارمة في العدّة، والله أعلم بالحكم في كل عِدَّة وعُدَّة.

ثم وقيد الطلاق وارد مورد النكاح الدائم، فليس ليقيِّد الحكم بمورد الطلاق، أو نتوسع في معنى الطلاق آنه الفراق عن النكاح آياً كان ولكنما
 وقتها والمباعة نفسها داخلتين في مطلق الطلاق.
 ساعة، ثم وتستأهلها لزواج آخر فور طلاقها، وتلمـح أن عدة المطلقة حقَّ
 الحقوق التي لا تسقط بإسقاط صا لأنها حقوق تابتة مرتبطة باله وبالمجتمع، وفي زاوية ثالثة ترتبط بأصحابها،

$$
\begin{align*}
& \text { MYI M M }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: 0. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

و(ايتربصن" في فرض العدة حكم صـارم إلهي ليس ليسقط بإسقاط، فهو حق

 للإسقاط إذا كان هـالحأ للإسقاط، دون الحقق الذي له بعد جـالحماعي بعد
 إذاً - ليست إلاّ لصالح الرجل، بين الحفاظ على مالح النسل مؤكداً أو مدتمـلاّ، والحفاظ على حق الرجوع كما في الرجعية، وأما البائنة غير

 هي في مئلث المصالح للاززواج، ولكنها مصالح تضم حقاً جماعياً لا يقبل الإسقاط.

وحق التقول في الحق الثابت بالشرع أنه لا يسقط على آية حال إلّا بدليل كالحقوق المالية أما هيه، أهـلاً أصيلاً صـارماً قائماً في الحقوق إلاّلا ما الا يستنى، كما في الأحكام ولكنها لا تستنى •

وبصيغة أخرى : الحكم لا يسقط أياً كان، والحق قد يسقط بإسقاط أم دونه وقد لا يسقط، ولا حق إلّا ومعه حكم بضـمنه يضـمن تحقيقه، وهنالك الك أحكام لا تضـمن حقوقاً بشرية وأخرى تضـمنهـا، فهـما - إذاً - متباينان جزئيان عموماً من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان قضية الملازمة الأصلية، وإلا فلا حق إلا ومعه حكم فيينهما عموم مطلق .
 لأنها مطلقة تشمل اللاتي فرضتم لهن فريضة فتؤتى زيادة هي المتاع، وليست
 فرضت لها؟ والزائدة على مئل الفريضة إن لم تفرض تحنناً عليها وتعطفاً؟

أو أن المتاع إنما هو لمن لم يفرض لها فريضة إذ قوبلت في البقرة بمن

 اَلْمُرينِينَ

 دخل بها، أو نصف ذلك إن لم يدخل بها . أو أن متاعهن بالمعروف يعني ״أجملوهن بما قدرتم عليه من معروف،

 الإجمال المتاع يعم مهر المثل والمسمّى وزيادة إن كانت لزام الما الإجمال قلد المستطاع، أم إجمالآ في دفع الفريضة، ولا يترك الاحتياط بدفع زيادة على المسسمى لصدق المتاع، وفيما لا يسمى على المـوسع قدره وعلى المقتتر

 تم السراح الجميل ما لا عضل فيه ولا أذى ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة جديدة، بل ومساعلاعلا ولا
 النكاح توحيد للحياتين على حب، كذلك الطلاق فراق على حب ومتاع!
(1) سورة البقرة، الآيتان: YMY Y Y .
(Y\& (Y) سورة البقرة، الآية:


سورة النساء، الآية: Y Y.

متاعاً أخلاقياً ومالياً أما ذا مما يمتعها ويذهب بكآبتها وتضيّقها، معاملةً معها في الفراق كما تُعامل في النكا معاملة أما ذا؟

هذا هو السراح الجميل بعد الطلاق حيث العادة الجاهلية كانت تعضلهن
. ${ }^{\text {(1) . . . }}$


侕

هـه واللتان بعدها تحمل أحكاماً خاصة بالنبي وأزواجه، لا تعدو إلى الأمة، فإنها من أحكام الرسالة بمـختلف حقوله الـولها ومتطلباتها الرسالية، فردية أو جماعية.




(1) سورة البقرة، الآية: Yץr.
 من تول اله
 سورة الأحزاب، الآية: or or سورة الااحزاب، الآية: "or

ما ملكت يمينه فيئاً وإن لم يطأهن، فإنهن من زوجاته بمـجرد ملك اليمين،

 تحليلهن لغيره قبل أن يطأهن، حيث الأزواج قد لا تشمل غير الموطوءات

 إرادته، وأما بنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته، فهن حلٌ لغيره قبل ان

 مهاجرة أم غريبة غير مهاجرة.
وذلك الإحلال مرتبط بتلك النبوة السنامية، زواجاً سياسياً رسالياً تحكم

 ليربط بينهم لنفسه، تعميقاً لدعوته، وبسطآ لرسالته، ودفعاً لمكايدات منـات منهمه، فلما قضى ما عليه حرمت عليه النساء من بعد حتى إن متن أو طلقهن كلهن

ترى ذلك الإحلال يخص اللاتي آتى أجورهن ومهورهن؟ فلا إحلال قبله؟ والمرأة تُستحل بمـجرد العقد عليها حتى وإن لم تؤوت مهرها لوا لوقته أم على أية حال! إن أجورهن هي مهورهن المفروضة أو أمثالها في غير الممفروضة،






فإيتاء الأجر أو تصحيحه في وقته هو شرط الإحلال في اللاتي يُتزوجن


المستطاع
 ولأنه كان قد آتاهن أجورهن، عنواناً مشيراً إلى حالة خاصة له

 لسن كلهن كالتي وهبت نفسها للنبي دون أجر، وقد أحلهن له هِ
 المطلق حيث لا خيرة للزوجة في مطاوعة الجنس بعد الأجر فلها أن تمانع ما لم تأخذ المهر حتى تؤتى، وليس للزوج حملها حلـا على الوطء قبل إيتائها



 وأحرى بالنبي وأحلى للزوجة، فهكذا يصبح النبي أسوة!

(1) سورة المائدة، الآية: 0
(Y) سورة الممتحنة، الآية: 1 (Y)

Yo: سورة النساء، الآية (Y)
(£) سورة النساء، الآية: عـ،
 اللآتي تأسّسرن دونما حرب ومشقة، حيث الفيء هو الغنيمة التي لا تلحق فيها



 لا نصيب لسائر المسلمين فيهن وكما في سائر الفيء، وممجرد الملك في الإماء يحلِّل إلّا إذا زوجهن أو أباحهن لغيره.



سواهن من الإماء اشتراء لهن أو تحليلاً له؟.
وكذلك الأربع الأخرى في قيدي القرابة والهجرة، فإنهما ليستا من


 كن مزوجات، وكانت له بنات عمات وبنات خالات. أحلّهن له اله كأفضل البنات وأحراهن لزواج النبي معه فأصبحن ذوات الأولوية في بُعدي القرابة والهجرة، مهراتهنا الغريبات غير القريبات والمهاجرات إن كن مسلمات



$$
\text { (1) سورة الحشر، الآية: } 7 .
$$

لم يهاجرن، فإنما الشُرط هنا الإيمان والوهبة، فاقتسمت هذه السبع من



 يَتْنَكِّبَ| فلولاهما أو أحدهما لعمت الخالصة لسائر من يريدونها .
 وتقطع عنها كل راغبِ إليها ، وتقطع عنها خيرتها ترك الهبة بعلما وهبا نفسها، اللهم اللّا إذا لم يردما النبي الخخيار

وهل أن هذه الهبة تكفي عن صـيغة النكاح، كما كفت إذن الولي
 تنافي شروط الإحلال ومن أمـهـا صـيغة النكاحاح ونطاق الهـبة إنما هو السمأح عن مهرها، لا السماح عن صيغة النكاح وليس لها هكذا سماح لألأه
 وليس لها فيما عليها أو عليهما حكماً، اللهم إلاّ ولاية وليها إذ أسقطها الها


فتلك الوهبة من امرأة مؤمنة، وارادة الاستنكاكـا من النبي، هـمـا
 . الوهبة والإرادة، فهي حلٌ له

وهل تصح هكذا هبة لغير الرسول؟ آيات النكاح والطلاق تفرض الفريضة مسماة وسواهها كتحق تابـت في أي نكاح وقد تز تزيد متعته! وآية اللخالصة تستخلص له هكذا هبة وهكذا موهوبة فهي إذاً في أبعادها من

اختصاصـات النبي وهبته







 المصلر فيس عن أبي جعفر :














 بما معك من القرآن.


فقد حملت هذه الآية مربع الإحلال له
 أجورهن قبل استحلالهن، وخصت به إماء إلاء الفيء لاختصاص الا


 غَفْورِّ رَّحِيـَمَا

 فزواجات الأمة تخصر في الدحقل العائلي وحظوة لـجنس والإنسال، وأما زواجات النبي فتزيد عليهم ضـرورة النبوة حقولاً أخرى يتوجب عليه فيها

فهو اللني يجب عليه كحامل الرسالة أن يتزوج بحليلة دعيّه إبطالاً لسنة جاهلية، ويتوجب عليه التزويج بأرامل الجهاد تشجيعاً للجهاد وترفيعاً من الرا شؤون الأرامل، ويتوجب عليه زواجات أخرى من مـختلف الأقوام ربطاً بينها، وتخفيفاً لمـا كان يتربص عليه من اللدوائر، فلولا ذلك الإحلال فلا في مختلف المجال لكان عليه حرج:
 =



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: ال الآ } \\
& \text { (Y) سورة النور، الآية: }
\end{aligned}
$$


 خيارات له
 تأخيرأ لنكاحها كما فعل في الأنصارية(1)، أو تبعيداً لها إنكاحاً لغيره كما



تؤوي إليك الواهبة نفسها فور هبتها، أو تبتغيها بعد إرجائها أو عزلها




وإرجاءٌ نالث تأخيرهن عن قسمهن أو تقديمهن أم قسماً سوياً وَرَمِيْ
 القسـم في المضـاجعة واجب عليه كما في الأمّة، فيخص سماح أرجائه فيه في المواقعة.
 كِعْهُنِّهُ راجع إلى ابتغاء مَن عزلها وكلا الإرجاء والإيواء في معانيهـا الثلائة؟ وليس إرجاء التي وهبت نفسها تركاً لنكاحها قرير عينها! ولا إرجاء



 تزوجها فأرجاما فيمن أرجا من نسائه.

الطلاق، وتأخير القسـم قرير عين لـمن أرجئتا! وإن ذلك إيتاء لما آتاهن كلهن، وهذه وتلك سلب بعد الإيتاء أو عدم الإيتاء!. أم إنه استنكاح التي وهبت نفسها عاجلاً، أم آجلاً بعد الإرجاء التأخير
 الإيواء الإبقاء لـمن تزوجها دون طلاق فـ الامن آوى فقد نكـع ومن آرجى فـى فقد




 إياس، وهو الأنسب للمقام أدبياً ومعنوياً، وقد آواهن كلهن فلم يطلِّق ولم




هنا يؤمر نبي الله أن يقر عيونهن ولا يحزنهن مهما كلف الأمر، وطبعاً
 رضاه ما لم يخالف رضى الله، وقد بلغ في ذلك مبلغاً ما الله ينهاه:

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثالت والعشرون
(1) ${ }^{(1)}$ تبييناً لما خالَفَت رضاهن رضى الله.

啢
 من قبل لحد الآن أحلت له النساء المسلمات المذكورات وما ملكت




 يحل له أي زواج جديد ولا التبديل بأزواجه من أزواج؟ فلت فلتكن هـنه الـه الآية

 يقضي على حكم الأصل !

فلا يحل لك النساء من بعد هذه التسع اللاتي عندك الآن ولا التبديل
 يزد عليهن ولم ينقص عنهن ولا استبدل بهن! أو يعني النساء من بعد هذه الأوصاف منذ الإحلال وحتى متى؟ ولكنه يتطلب إضافة تبيين هذا الموقف الخاص لبعد د - ا(من بعدهن - أو - من الو بعد هذه الصفات" ومن البعيد أن يُعنى من البُعد المجرد مقيداً هكذا أو ذاك! تم التبدل بهن من أزواج قِسمّم من الزواج الـجديد يستأحل أي زواج

مئلهن وسواهن، وهذه مرحلة ثانية من تحريم الأزواج من بعد، بعدَ الأولى المطلَّة التي قد يفل منها التبدل، فليصرح به استئصالاَ لأي زواج وإن طلقهن كلهن ويبقى بلا أزواج!

 حرمتهن מلكه كحكم يخصه دون الأمة! نم لا معنى صـا
 زمن في نكاح جديد أو استبدال، والروايات الواردة هنا مما تحير العقول


 على شروطه، فهل كان النبي يبادل هكذا أزواج قبل التحريم حتى يرد نصـه

 في ترل الهِ لَ


 مذه الآية في سورة النساء.


 النساء كاللنز ولا يقبل على كاب اله وإن تواترت به الرواية.

وترى كيف يعجب الرسول حسنُ نساءٍ قبل آن يتزوج بهن أو أن يراهُن وليس ليرى غير ذوات محرم؟ إنها رؤية لإرادة التزويج، محللة قدر الحاجن من معرفة الزوج من جمالها، وبطبيعة الحال يعجبه حسنها إن كانت جميلة، قضية تمييز الجميلة عن القبيحة لكل إنسان وله فكما لم يكن عدد النساء اللاتي يحل له زواجهن غير محلدد، لسياسة رسالية وحكمة تخصه، كذلك تحرم عليه النساء من ذلك التحليل الواسع























تتمة من اختصاصات النبي
 تعني عناية جماهيرية لصالح المسلمين وكما عنته آية النجوى، وحفاظاً زائداً على "اهل بيته .


 وباطالة الجلوس إذا دُعوا :



 لَكَ

هـه الآية تتضـمن آداباً كانت الجاهلية تـخالفها، دخولآ في البيوت دونما استئذان ولا سيما بيت النبي
 والاستئناس لحديث بعد الأكل، مما كان يؤذي النبي ويستحيي منهـم إن صارحهم بنهيه عن بيته، وعادة العربب احترام واستقبال الضبيوف حتى إلذا كانوا أعداءة، ولكنما النبي لمكانته من رسالته يختلف عن سائر الناس في

كيفية عشرته وصرف أوقاته، فمنزلته الكريمة من ناحية، وعبئُهُ في بلاغه من
أخرى، يتطلبان له فراغاً لتطبيق واجبه الرسالي أكثر ممن سواهـه





دونما انتظار ولا استئذان لطعام وسواه الـان
وترى الإذن يخص إذنه


 يدخل دون صريح الإذن، فإنه محظور في سائر البيوت ولبيت النبي فضـله



 اللهم إلا لنجوى وقد حددته آيتها - وكانوا إإذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجلس فلا يعرف بذلك في وجه رسول الله ولا يبسط يده إلى طعام

مستحيياً منهم فعوتبوا في ذلك (1) .
تدخلون بيوته بإذنه إلى طعام ولكن (اغير ناظرين إناهل" فالنظر „إلى") هو
الإبصهار أو التفكير، وهو متعدياً بنفسه كما هنا الانتظار (r).

نهض


والإنى هو الوقت والساعة والحين، وهو النضـج والإدراك، فهو وإنى إذنه





 كان يؤذي النبي فيستحي منكم واله لا يستحي من الحق"|(1)
 بينكـم أنفسكـم؟ فله مـجال في غير بيوته! فلا تتخخلوهـا مقهى أو نادياً تستأنسون فيه بحليث
أو حديث بينكـم وبين نسـائه فأرذل وأنكى، فما فـا لكـمـ والاستئناس
بحديث نسائه؟!.
أو حديث بينكم وبينه

 وبأحرى حديثاً من رسول اله
=






 سؤال راجح دون حجاب فوق حجابهن •

فآيات الحجاب لسائر الأمة تخص حجاب النساء أنفسهن عن الرجال الأغارب، وهذه تتختص نساء النبي بحجاب الاب فوق الحسجاب الـاب، كرامة لبيت الرسالة وأمومة لنسائه وراء حجابِ وسترِ يفصل بينهم وينهن •
 (اوقلوبهن" تجنباً عن مواجهة الرجال في غير حاجة راجحة ودون حجابي،
 بالنسبة لأمهات المؤمنين! .

وترى إذا لم يكن الاستحياء من الحق حقآ لأن الله لا يستحي منه، فهل النبي يستحي باطلاّ؟ الحق المستحى منه هنا هو الا
 ويقطع دابر المبطلين، وأما حق اله في عباده وعبادته، وحق الخلق فيما لهم
 بالضرر إليه، وكما في زينب بنت جحشا فـش ضياع حقه في رسالته، أم في عرضه وماله وماله وسائر نواميسه الواجبة الحفظ.

 طلاقه أو موته وكلاهـما معنيان في "من بعدهل إطلاقاً لـ (امن بعدهه لكـلا
 سواء، فلم يقل بعد طلاقهن أو بعد موته، وإنما (امن بعدهال منذ أصبح زلا زوجاً

فلا يحل لكم نكاح أزواجه هأبدآها في أي وقت وعلى أية حال وبأي


فإيذاؤه عظيم عند الهإ وذنب كبير قد لا يغفره الشا!(1)



 ومهما جاز دخول بيوت الأمة باستئذان لطعام وسواه فلا يجوز دخول

 يسطع أن يضيفكم أو يطيل الجلوس في مجلسكم.
وهكذا تككون السنة فيمن يحذو حذو النبي


 عشرة التخجيل والاستحياء، فلا نستحي في الحق ولا نجعل الناس في استحياء، فشيّرّ الإخوان من تُكُلًّف له.
 (1) قال رجل : لئن مات محمد لاتزوجن عائثة فانزل الش الآية. . . وعن عبد الرحمن بن زيد بـي

 عيد الش فال: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا وتتوج نساءنا من بعدنا لثن حدث بـ هدث لتتوجن نساءه من بعده نتزلت. ..

آية السؤال من وراء حجاب هي أولى آيات الحجاب، اببداءً بييت النبي
كما في روايات ولكن :
为



 فرض الحجاب الأصل، والأعمام والأخوال أبعد من سائر المحارم فليظلوا هناك في عموم الحظر . أم لعل آية النور متأخرة النزول عن آية الأحزاب كما تقتضيه طبيعة التكليف، فهي تعم الاستناء بعد اختصاصاصه.
 مؤمنات، وإماءٌ مؤمنات.

:
آية منقطعة النظير، تحمل للبشير النذير هـدية الصلوات الـئلات الـيات


 إلى صـلاته، لتكون صِلاتِ بينتا وبينه الصَّاة الصُّلات! وميلث الصطلاة هذه عليه في الملإِ الأعلى والأدنى تعني آلن مقامه أرفع المقامات بين ملاج العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين.
 وأين صـلاة من صـلاة، حيث هذه تخرجنا من الظلمات إلى النور ولكنما

 متجسِّد في روحه حيث كان خلقه القرآن فهو إذاً نور على نور!

فلا تعني صلوات الله عليه إلّا دوام تسليده بعصـمة فائقة، وإتمام نوره


(8) . . .

رحمات اله ليست لها نهايات، فلتواصِلْ على أفضل البريات وغاية الغايات، وقد تكفيه صلوات اله سلباً لما يتربصه من دوائر السوء، وإيجاباً

 لذنوبنا واستجابة للدعواتنا بشفاعة النبي المـيختار، فــا (ابالصصلاة تنالون الرحمة| (0) ${ }^{(0)}$ الطلبة: فـ اصـلٍ على محمد وآله صـلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها وحا ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عوناً لي وسبباً لنجاح طلبتي إنك واسع كريم||(٪)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: } 10 \text {. } 10 \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مورة الصف، الآية: A. } \tag{r}
\end{align*}
$$



 في الصحيفة السجادية في دعائه جي في طلب الحوائج . .

فـ ا(الد كان في الله وملائكته كفاية ولكن خص المؤمنين بذلك ليئيبهم
عليه|(1)
ومهما رُدت دعوات منا حيث لا نأهل إجابة، لقصوراتنا وتقصيراتنا،


 فمن آداب الدعاء وشرائط استجابة الدعاء أن تتوسط الصلاة على النبي

 عرفنا الصـلاة عليه، فهل التسليم كما الصـلاة أيضـا عليه، أن نقول: السلام عليك؟ أم التسليم له، استسلاماً لأمره ومطاوعة لإمرته؟ لا فقط في الـا

لفظة القول؟(「)

 الاأصيل كلإيمان، وشرط إجابة اللدعاء، فلو عني التسليم عليه فقط كما

 محمد. . . لا الصلاة البتراء كما نَهى : لا تصلوا عليّ الهي الصلاة البتراء: اللّهم


 . بسنده عن الحارث وعاصم بن حمزا
 الش

صلّ على محمد! ولقد تواترت الرواية عنه (صلى الله على محمد وآل محمد) ما لا تحصى بزيادة الآل، والأككثرية الساحقة من المسلمين تعوّا
 فهم بين نقيصة بتراء وزيادة بتراء والله منهما والرسولُ براء؛

لقد أخرج الـحفاظ والمصصنفون والمحدنونون والمفسرون ما يصعب


وممن أورده محمد بن إدريس الشافعي في مسنده والبخاري في صصيهه باب كيف نصلي عليه
وكذا في تاريخه الكير ج













 والمير محمد صالح الكشففي الترمذي في مناقب مرتضي ₹ :
 أخرجه عنه ابن أبي شيية وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجة وابي وابن مردويه
 أنباني من سمع ابن مباس يقول مكذلا أنزل فقالو1: يا رسول اله قد علمينا الصنا الصلاة السلام مليك نكيف الصحلاة؟ فقال ترلوا: .




(1) أخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجة وابن مردويه.
(Y) أخرجه عنه ابن مردويه.
(Y) اخرجه عنه - فيمن اخرجه - ابن جرير .
 ك كعب بن مجرة قال لما نز قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال تولوا : إاللهم صلّ على محمد وعلى آلى
 الرزاق وابن شيية وأحمد والبخاري ومسلم وابيو داود والترمذي والنسائي وابين ماين ماجة. (0) الخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي عاصم والهيمّم بن كليب الشاشي وابن مردويه وابن جرير .
أخرجه منه أبو داود وابن مردويه واليهقي في سنته وعبد بن حميد والنسائي والبخاري في الأدب المفرد.
(V) أخرجه عنه ابن جرير .
 أبي شيبة وصبد بن حميد وابو داود والترمذي والنسائي وابن مرديديه وابن خزيمة والحـاكم

وصحهح واليهقي ني ستنـ
( (1) أخرجه عنه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه .
(1) أخرجه منه مالك وآحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة

وابن مردويه.
(IY) أخرجه عنه مالك وآحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبر داود والنسائي وابن ماجة
وابن مردويه.

 تقولون . .

قوله : اتقولون: اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمدل كمـا باركت على إبراهيم وآل إبراميم نم تسلمون علي" وقد تختلف فيها صيغة النقل مع الحِفاظ على الأصل : إن الصـلاة على آل محمد لزام الصـلاة عليه
 والتسليم له من لوازم الإيمان، أجل وكما الصـلاة له مهما اختلفت صـلاة عن صلاة اختلاف الأحد عن أحمد!.

إن التسليم له له الصـلاة عليه وآكه من واجبات التشهـد، والتسليم عليه من سنن السلام المندوبة، فلولا الصلاة عليه فلا صـلاة، مهـما كان التسليم عليه ندباً دون

وهل تجب الصلاة عليه دائباً دونما انقطاع؟ وهو حرج قاض على كافة الواجبات اللفظية حتى الصلاة! وكيف تربو الصلاة عليه الصلاة لها فلتكن لأكثر تقدير مع كل صـلاة! أم وكلما ذكر كما في متظافر الروايات(1) وكلما

المصلر أخرج الطبراني وابن مردويه وابن النجار من الحسن بن ملي رضى الله منه قال:


 ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذلك الملكان: لا

 فلم يصلّ علي وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس واليهيةي في الثيعب عن أبي مهيرة قالا قال




 القرن الدائب من الشهادتين!

إنما الواجب من الصـلاة عليه ما في تشهد الصـلاة، ويليه على أشراف الواجب كلما ذُكر، نم وسائر الصـلاة عليه سنة، فصلوات الها علهيه وعلى آله آله ما

 تال: وصل" على النبي
 الشا
 قال




$$
\begin{align*}
& \text { تفرتوا من فير ذكر الش وصالاة على النبي إلا تاموا من أنت جيفة. } \\
& \text { سورة الااحزاب، الآية: (1). } \tag{r}
\end{align*}
$$


أولى الناس بي يوم القيامة أكثرمم ملي صلاة.




 سمعت أبا الحسن





في حياته
 دون أن تهلَر بلا جواب وصواب أو نواب!

ولأن الصصلاة عليه أحسن هدية إليه ومو أحق من يُهدى إليه فقولوا: االلهم اجعل ملواتك ورحمتك ويركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين
 اللهـم ابعئه مقاماً محمووداً يغبطه به الأولون والآخرون، اللهـم ملّ على
 مجيده( ${ }^{(Y)}$ وكما قال
 ذكره وداره، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم ملّ على على محمد وعلى ولى
 على محمد وعلى آل محمد||(£)

المصلر أخرج الييهي في الثعب والخطيب وابن حساكر عن أبي مريرة قال قال رسول

 فإنها معروضة علي المصلر أخرج الييهي في شعب الإيماذ وابن حساكر وابن المنذر في تاريخه عن انس





 يعرض عله تالوا: نعلَّمنا قال: ترولوا . . . المصلر أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال قلنا يا رسول اله

وأخصر صـلاة عليه االللهم صل على محمد وآلهلا يكتفى بها حال الدعاء
 عليه حسب المستطاع في سائر الحالات والمجالاتات وكما في صـلاة الجمعة

والميت.
ومن اللمحات اللامعة في هذه الآية فرض الصـلاة على النبي



التسليم له التسليم لمن وصاه بأمر الله(r)


إيذاء الله ورسوله لا تحمله إلّا هذه الآية، وقرنُ الرسول في إيذائه باله
 كرسول إيذاء للمرسلِ، وأين إيذاء من إيذاء؟
(1) نور الثقلين ع: ب،










 تسليماً ومذاً مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسته وصفي ذمنه وصح تمييزه.

اللذين يؤذون رسول الله ينالون منه ويظلـمونه، انتقاصـاً من ساحته وتكديراً لقلبه، وتكويراً لنوره، فهو يتغير بما يغيّرون ان ويتأثر بـما يتقولون


(1)


أترى الوقيعة في أهل بيت الرسول (عليهم أفضل الصلوات) وشكيمتهم
لا تؤذيه؟
لأو أن سن السباب على أخيه وخليفته علي أمير المؤمنين
يؤذيه؟
أم إن تحريض المؤمنين في حرب الجمل من صاحبة الجمل لا يؤذيه؟
سلوا خال المؤمنين وأمهم آمّن هم من هؤلاء اللذين نكلوا بأفلاذ كبده



ثم الله ليس ليتأذى كخلقه سواء، إذ لا يتغير بانغيار المخلوقين، فإيذاؤه

 عذابه، كذلك ايذاؤه من موجبات عذابه. وما أشنعه وأبشعه وهم يـحاولون أذى ربهم وما هـم ببالغيه ولو بشق

$$
\text { (1) سورة التوبة، الآية: الآلة: } 79 \text {. }
$$

الأنفس، وإنما ذلك تعبير يصور حساسية مرهفة بإيذاء الرسول، وكأنما هو



الرسول

: تُبِينًا (\%)
قد يكتسب المؤمن ذنباً بحق الها أو الخلق فيؤذى حداً أو تعزيراً كما

 1

ظاهر الحال أنه اكتسب إثماً به يؤذى، فرية عملية وبهتة فعلية.
 ما لا تُحمد عقباه، وهكذا تكون الأنى قولياً بقالة السوء عنهـهم، والشاء والشاعة


بيت الرسالة القدسية ومن نحى نحوهم من الككلة الإيمانية(1) قضية الإيمان هي الرحمة إلى أهله، وقضية اللاإيمان الشُرس إيذاء إلهه، ويينهما عوان لا رحمة ولا أذيّ هو من ضـعفاء الإيمان، غير اللانيان الملتزمين بقضايا الإيمان ولزاماته.




 في طينة خبال أو يخرج مما تال.



كما تحرم أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، كذلك يحوم التعرض للأذى بتهيئة أسبابها، وذلك في بُعديه بالنسبة للمؤمنات أشدُّ وأنكى، فعلى نساء المؤمنين إماءً وحرائر(1) ما دمن مؤمنات أن أن يدنين عليهن من جلابيبهن : الملابس الشُاملة قرن ذيل، فلا فلا يرسلنها مبسوطة تُرى زينهن
 جِيُوِبِنّ
 بتبعض الحجاب في رؤوسهن فلا يشمل وجوههن، كذلك (امن") في ولِين
 والرجلان وكما في متظافر الأحاديث.

 فلتظهر العفيفة بمظاهر العفاف كيلا تؤذى، زعم الباطل بحقها.

إن أذى القالة فيهن ومن نم متابعتهن إلى الفعلة فيهن من قبل الفساق
 حيث لا ظاهرةً له، فكما يفرض عليهن عفاف الباطن كيلا ينجذبن بجواذب من سراق الجنس، كذلك عليهن آياته الظاهرة من حجاب كيلا يخيَّل فيهن عدم العفاف.
فإذا تحجبت بكاملها ولكنها تغنّجت وأبرزت حركات وقولات تدل على
(1) منا روايات وردت في الدر المنتور انه مذا الفرض يخص الـحرائر، نهل أن الإماء المؤومنات لا بأس في إيذائهن والتعرض للايذاء؟ مذه خرافة طبية تومية تجنب منها ساحة الإسلام.

سخافتها فقد عُرفت بعدم العفاف، فلم ينفعها الحجاب - إذآ - إلّا هزءآ بكل حجاب، وهي أشر ممن لا تحتجب وليست عليها ملامح عدم العفاف
 وفي حركات وتصرفات، ولكنما الواجب على المؤمنة الجمع بين العفافين
 ففي تبرّجها أو عدم الحجاب تأذي المؤمنين وتبذل المؤمنات! وقد يبدو من ملامح آية الجلابيب - وكما تؤيده الروايات - إنها أولى





 و

تهلديد شديد يعم المنافقين والذين في قلوبهم مرض، منهم كأنحسهم
 في المدينة أية رجفة ضهد الطمأنينة الإسلامية.

 إرجافاً وإرهافاً، ومن ذلك التحريض الحكمُ الصـارم: (1) سورة النور، الآية: اب.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الثالث والعشرون


باله إذ عليهم طردتهم وعزلهم عن جوّ الإيمان كيلا يكدّروه ويقذروه .


الكي حين لا يكفي طردُهم بأسهم.

 للمرجفين ضدد الرسل والرسالات الإلهية، وواجباً جماهيرياً للكتلة المؤمنة
 - تَبْدِيُغ

وليست التقية في ظروفها تبديلاً لهله السنة السنية، حيث التكليف مرفوع عندها، وإنما تطبَّق مذه السنة عند الاستطاعة حسب المستطاع.












 : تَرِيبّا
سؤال عن وقت الساعة تعتاً لها ونكرانآ، كانّها حين لا جواب عنه فلا

 حيث السائلون مم من مذا النسل فالا يعرفون مدى قربها إلا بمعرفة البداية،

أم مي بداية خلق المكلفين قبل مذا الإنسان، فقربها يطمئننا آن الأكثثر آياً كان لقد مضى، وعلى أية حال :

: (6) نَ
السعير نارّ شديدة الحرارة والزبانية، وهي من مظاهر اللعنة الأخروية،


 دون خلود، اللهم إلا من هو كالكفار المعاندين، كما ومن الكفار من لا يخلد أو لا يعذب وهم القاصرون.

 و(تقلب"ه حال بعد حال في سيئات الأحوال، واتقلبل" من جهة على الـلى النار كاللحم يشوى، وإلى سائر التقلبات السوء هناك اك حسب سوء التقلبات منا جزاءٌ وفاقاً .


 مههما اختلف خلود عن خلود وهذه القيلة لهم حيلة كأنها لهـم عاذرة عن كفرهم، أم مخفقة عن عذابهـم، وأما مضاعفة العذاب لمضضلليهم فهو لا محالة واقع:


 لضـلالهم وإضـلالهمه، وضتعف المضللين لضـلالهم وتخاذلهم في اتباعهم!.


 ولكن أذية الفرية هي ألعن وأنكى.


 ومما آذوا النبي





القول السديد هو شديد السداد حيث يسلّ عنه تخلفه عن العقيدة فإنه نفاق، أم تخلفه عن الواقع فهو كذب، أم تخلفه عما يعنيه فهو لغو، فليُسلَّ
 تقوى اله، إذ تشمل القول إلى العمل إلى الاعتقاد.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأحزاب، الآية: OV }  \tag{1}\\
& \text { سورة الحجّ، الآية: MA. } \tag{r}
\end{align*}
$$

والقول السديد يصلح الأعمال، وهو ذريعة لغفر الذنوب، نم القول السديد وصالح العمل هما طاعة الله الرسول، وهي الفوز العظيمر


 آية الأمانة هذه منقطعة النظير في عرض الأمانة على الكون كله فإباؤهـا
 هي تلك الأمانة وما هو عرضها وحملها والإباء عن حملها؟ الأمانة - بوجه عام - هي كل ما يؤمن عليه ويُطمأَن به مالآ أو حالآلا أو عملاً أمّا ذا من واجب الأداء إلى أملها كما أؤتمنت وحيث وأنّى وكيفما،
 وأما التي لم تقبل حتى يؤمن عليها فتؤدى أو تخان، فلا تحما ولا


ليست لتنفصل عن المؤتمن حتى يأتمن غيره فيها
 والججال ومن ضمنها الإنسان، مي بين محمولة دون رد وبين مؤداة ، فمن طبع الا





(Y) سورة النساه، الآية: هـ
(£) سورة المؤمنون، الآية: A.
(1) سورة البقرة، الآية: YAY.
rv :سورة الأنفال، الآلآية (r)

وقد تختلف الأمانات وجاه متقبليها في عرضهها، فلا تُعرض أمانة العقل على من ليس بعقل، ولا أمانة الشعور على من ليس يشعر، ولا ولا أية أمانة






 إذاً فليست هي فقط - أمانة العقل إذ تخص العقلاء، ولا أمانة الشعور إذ تخص الدواب، ولا أية أمانة تخص كائناً دون سواه، فهي إذاً أمانة تعم


 بحمد اله وواقعه.

ولأنها أمانة فقد تحملها الكون كله كرهاً في تكوينه، إذ لا تسمى أمانة

 خيانتها، والإنسـان مو رأس الزاوية في خيانة الأمانة نم الجن تمن تم فـم سائر
 حيث السابقين والمققربين وأصحاب اليمين هو رأس الزاوية في أداء الأمانة

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة طه، الآية: 0• } \\
& \text { سورة الإسراء، الآية: £ع. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

سليمة فهو في أعلى عليين، حيث الرسالات الالهلية في الأمل ليست إلا في قبيل الإنسان. ولو أن حمل الأمانة يعني - فقط - تحملها، لم يكن كلإلاءاء
 عرضناه ليس إلا لصالح الكائنات، فالتخلف عن قبولها تخلف عن إلران الله، ولو كان بالإمكان لكان من العصيان، فقبولها طاعة، فكيف يعلَّل
 مطاوعة الرب في تقبل الأمانة المعروضة ظلم وجهل يستبعان العذاب؟!

إذاً فهي بُعلٌ ثـانٍ من تكوين كل شيء وكينونته، ، لكلً حسبِ مستواه ومستطاعه ووهبته دون زائد ولا ناقص، فهي لمن يعقل تكليف العقل قَكَره،


(1) (1)
 دائب كما لسائر الكون، وسائر الولايات في درجاتها لكل كتلة كما تناسبها

سورة الإسراء، الآَية: ع£.

نور الثقلين ₹: ( أبا الحسن علي بن موسى الرضا

 وحملها الإنسان والإنسان الذي حملها أبر فلان اقول حملها كفرآ مو خيانتها كما خانها أبر

 المصاديق فقبلها ولاية الرسول وقبلهما ولاية اللا، والأخيرة مي العا العامة للكون كله.

الرسالات للخلق أجمعين، والتكليف صفة عامة في الولايات بدرجاتها ومن أهم الأمانات العملية الصلاة(1)
أجل! إنها بوجه يعم ويطم هي أمانة التكليف طوعاً أو كرهاً حيث



وعرض الأمانة هذه بذلك العرض العريض ليس ليعني عرض التخير الترديد، بل هو عرضها على كل كائن بفرضها في ذات تكا عرض الحال للبعد الثناني في كل كائن، حالن واقعة لا مناص عنها
 اللجهول، إنه المتخلف الوحيد في الكون كله بمن معه مِن أخرابه الجن آمّن





. ${ }^{\text {(1) }}$

 وقت أمانة عرضها اله على السماوات والا صلاة كل شيء بحسبه نهي لهذه الثلاث التسبيح كما في آياته. سورة البقرة، الآية: ال
سورة الكهف، الآية: \&A
(8) سورة الكهف، الآية: ...

سروة الآحقاف، الآية: •r.
سورة غافر، الآية: 7 ع.

فكما الجنة والرحمة هما البعد الثاني لأهلهما لزاماً لهما عطاءً من ربك جزاء: وفاقآ، وكما النار هي البعد الثاني لأهلها جزاءة حساباً يوم الأخرى، كذلك الأمانة المعروضة على الكون كله هي البعد الثاني في الأولى اللى المتبني حياة الأخرى إلى سجين أم إلى عليين! \#أناه في جمعية الصفات لا الذات وسببحانه ا(عرضناها كذلك الأمر


 حُمِّلن، فإن حمل الأمانة مطلقآ دون أداء خيانة لها مطلقاً، وفي أداء غير











 (0) سورة النور، الآية: 18.


أترى بعدُ أن في حمل الأمانة تحملاُ لها ظلماً وجهلاً حتى يؤنب قبيل
الإنسان بذلك الحمل، وفي تحملّها وأدائها كما حمّل عدل وعِلم! فليكا وليكن

 (1) ${ }^{6}$
(افقد خاب من ليس من أملها أنها عرضت على السماوات المبنية والأرض المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عزّ لامتنعن



إنه لا أظلم من الإنسان ولا أجهل وجاه الأمانة العامة إلّا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيها فمؤديها كما حمِّل، فهو في أحسن تقويـم إذا وعى ورعى، وهو في أسفل سافلين إذا أودع وغوى، فلا مثيل له في سائر الكون في حمل الأمانة خيانة وأدائها صيانة.
(إنه كانه فيما كان أيآ كان وأيان، في كينونة الخلقة فإن النفس لأمارة
بالسوء، مهما خلقت له الفطرة والعقل، ولكنه بالفعل في الأكثرية الساحقة تتغلب هواه عقله وطبعُه فطرته.
(إِنَّرُ لَنْ ظَلَوْمَاه فيما يؤتمن من أمانة وما لا يؤتمن، ظلوماً بنفسه
سورة إيراهيم، الآية : عץ.
(Y) (Y) (Y (Y) |الكافي مثله .

وغيره وأمانته، ظلوماً بحقه وكل حق وحقوق الآخرين. .. (\$جَهُلَّهِ بحق الله وأمانة اله ورعاية الحق في خلق الشا




 إذ لم يحملوها حيث أدوها سليمة، ولا توبة إذ لم يقصرورا فيها ولا هـم الـا لم قاصرون وجامها .

فالتقسيم الثلاني هنا راجع إلى مقسم حملها خيانة كمـا فيا في المنافقين والمشركين، وتقصيراً أو قصوراً كما في المؤمنين، دون من لم يحملها على أية حال كالمعصومين وتير


 بدرجاته، الذين يعيشون حياة الإيمان مهـما تفلتت عنهـم صـغيرة أو كبيرة حيث تكفَّر بتوبة أو شفاعة أو رجاحة الحسنات أو ترك الكبائر أما ذا من


رَّحِيـمُ
فيا للإنسان من ظلوم بحق الأمانة ما أظلمه وجهول بها ما أجهله وهو أعقل من في الوجود، وقد منح ما لم يمنح غيره من معدات التكامل!
$190$



مكيّة وآيـاتها أربع وخمسون





 فِ كِتَبِ شُبْينٍ









آيات سبع من هذه السورة تختص بسبإ، طيآ لدورهم الحائر إلى كورهمم

 البلاء بعد منازل الترح والخيلاء إذ بدلوا نعمة اله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس الفرار!

موضـوعات هذه السورة هي موضـوعات العقيدة الرئيسية: الأصـول الثلالة: المبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد، طالما التركيز الأكثر فيها على المعاد، تبحيلاً بمن يعتقدونها فثوابآ، وتخجيلاً بمن ينكرونها فـها فتباباً،
(1) يأخلهم يوم الدنيا قبل الآخرة:

 عرضٌ لـما بينهـما من الوحي والنبوة وصنويـهـما ومـصـدقيها ونـاكريها وبمسائرهم ومصائرهم والشه من وراء القصدل .

وإنها رابعة السور الـمفتحة بالدحمد لهه، إذ تسبقها الأنعام والكهـف والفاتحة وتلحقها الملائكة! طالما هي في الفاتحة معلَّلة بخمس : الِّلَّهِ - رَبِّ




(Y) سورة سبا، الآية: عه.
(£) سورة الكهف، الآية: 1
رحمة الدنيا والآخرة:
رحمة الدنيا والآخرة:
(1) سورة سبا، الآية: 10.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة فاطر، الآية: 1. }
\end{aligned}
$$


: (C)




 يجحدونه في الدنيا أو يشركون به سواه فيتمحض له الحمد في أخراه.






فالوالج والخارج، والنازل والعارج هي صيغة أخرى عن كل حرك مركة مي




(1)
(Y) سورة الحديد، الآية: ع ع
(Y) سورة الحليد، الآية: ع ع

أية حال، اللّهم إلّا إذا كان الغفر ظلماّ، فإنه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأثد المعاقبين في موضع النكال والنقمة!
 الماء والهواء والبذر والدفناء من حيوان وإنسان ومن ونا
 ومن كل أمر، والعارج إليها من أرواح وأعمال وأبخرة أماهيه! نقف هنا أمام هذه الصفحة الممعروضة العريضة في كلمات قليلة غير طويلة، فإذا نحن أمام حشد هائل وجمع طائل من أثياء بحركاتها وتها وتحو لاتها في كل مجالاتها بأحجامها وصورها وأشكالها ومعانيها ، لـدل لا يصمدل لها الخيال ولا يخطر في هيمنتها ببال!

ولو أن العالمين أجمع وقفوا وقفة واحدة لإحصاء ما يحصل في لحظة واحدة من بليارات اللحظات والحركات التي تطمهها هذه الآية لرجعوا

- حاسرين

 فكل والج وخارج، وكل نازل وعارج، من أي أرض فيها وإلى سماء واء ومن كل سماء فيها وإلى كل أرض أو سماء، ونل ونمله هذه الآية دون تحديد. فكم من حبة تـختبي أو تُتبّى في جنبات الأرضين، أم أية دودة أو

 وعين اللهيرعاها ساهرة معها! وكم تتخرج منها من نبعة فوارة، أم بركانة نوارة، أو غازة متصاعدة أماهيه، لم يخلد بخلد؟!

وكـم من نـازل من السـماوات وعارج فيها من مجاهيل عندنا ، ومهـما عرفنا طرفاً منها نجهل أقدارها وأعمارها وأسرارها؟؟
 تتجلى فيها مملكة الوجود فوق مدّ البصـائر والأبصار وحدّ العلوم والأفكار إِ أفبعد هذه القدرة الجامعة والحيطة اللامعة يعني ربنا عن إعادتنا نحن الهُ الهُز إلى الصغار الصغار؟:



 حيث السلب يخصهم فيما قالو!! ال



 تفوق النبوات، مححلِّة على كافة النبيين، ففائقة التربية الإلهية فيه ناصـعة،

فهو بنفسه دليلٌ للمبداً والمعاد عبر الوحي بواقعه وظاهرهه.

 العلمية هي العلم الشامل بكل ما يحصل من تقوى وطغوى أفبعد علمه وقدرته وحكمته سوف لا يـجازي التقاة والطغاة، وهو جهل الـه أم عجز أ أم ظلم، وما الله بظلام للعبيد!

$$
\text { (1) سورة يس، الآية: } 17 .
$$

أم لأن الأجساد بأرواحها تضل في الأرض فلا يمكن جمعها فلا جمع





 ولأن آية المئقال تحلِّق على كل كائن آياً كان سوى ذاته تعالى وتقدس



المادة، فلا مجرد - إذاً - سوى اللها
 حدود المادة، حيث المحور في مثلث (اذرة - أصغر منها - وأكبر منها") هو المادة، فلا كائن - إذاً - سوى اله إلّا في نطاق هذا المئلث دون إِبقاء! ومهـما كانـت اللذرة مـعروفة قبل ردح من الزمن أنها أصغر الأجسام


 الأم، النتي منها الذرات والجزئيات والعناصر كلها - نمر لا أجزاء لنفسها

تتجزا إلا تجزئة عن كونها إلى فناء مطلق وانعدام مطبق (r)
(1) سورة السجدة، الآيتان: • ، ، ال
(Y) (Y)
 و(احوار بين الإلهين والماديين) .



 بذراتها وأصغر منها دون أن يفلت منها فالت، كما ولـ (ربك" موقعها من ذلك التأكيد الأكيد!

 ولكن ذلك العلم يختص بكل الكائنات، لا وحتى الذات المقدسة، فليكن




 المطلقة، الصادر منه كل رطب ويابس! :





$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: (1). }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: } 10 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 09 .  \tag{r}\\
& \text { سورة هود، الآيتان: 0، } 1 \text {. } \tag{£}
\end{align*}
$$

لضرورة الجزاء لولا العلم بالصالحين والطالحين، والعلم - فقط - لا يكفي
 على كل الكائنات، فلولا الجزاء فإمّا ظلم أم جهل، أم أم هـما مـعاً فأسوا

ولثن شك الجاهلون المتجاملون في ذلك الذكر الحكيم ونبيه الرسول
الكريم، فهنالك العالمون يصدقون ويوقنون:




 كما لا حجة لهم حين يؤمنون، فلا قيمة لإيمانهم دون علم ولا سؤال عن كفرهم دون علم!
 بمصارعه للأجيال طول الزمان وعرض المكانان، وللعلم درجات عدة يرى
 فقد يكون من علماء الكتاب عارفاً بالبشارات المودوعة في كتابات الوحي بحق القرآن ونبيه نم يجحد متجاهلاً قاحلاً! . وقد يكون من جهال الـمشركين، فلأنه يحاول الـحصول على الـحق
 تجوال آيات الله البينات، واله يشهد بكلامه لحقه!
 والمجانين، مهما كان أهل الكتاب وعلمائهم، وسائر أهل العلم أقوى حجة

من غيرهم تدليلاً على حق القرآن، ولكنه لا يمانع أصل التكليف بحجة العلمّ، وأقله علم الفطرة - مهما كان أصله - نم العقل تم تم علم الكتاب تقليدياً تم باجتهاد وكذا سائر العلوم البشرية، والجامر المع بينها كلها معرفة الله، فالعارف ربه يعرف كلامه قدر ما عرفه.

فما من عـاقل يفتح عينه إلى هذه الآيات البينات، أم أذنه وسمـعه


 ثقلاً حيث الحجة عنده أكثر، فنكرانه لحق القرآن أنكى وأنكر . هنا لا بد من علم ما يعرف به الحق من الباطل، نم وإعماله كما يصح


 تعقل، نم لا حجة على القصر والمجانين
 هذا القرآن إضافة إلى سائر العلم فطرْياً وعقلياً . .
 الكون، عندهم علم دون الوحي بحق هذا القرآن.
 مفتاح للتفتح على حظيرة العلم وخزانته وإنما يعرف أهل الفضل ذلموه هوه

$$
\begin{equation*}
\text { سورة محمد، العنكوت، الآية: \& . } 0 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

(r) راجع كابنا الرسول الإسلام في الكتب السماويةه تجد فيه زماء ستين بشارة بحق القرآن

واللذين حرموا العلمين عندهم علم العقل على ضوء الفطرة، فعندهم
 اختصاص الحجة بعلماء أهل الكتاب أم أي العلماء؟
 تكون كتابات الوحي بين يديه حقاً يسندون إليها أهلوها بحق القرآنّ؟ أجل! ولكن الحق درجات من أدناها إلى أعلامها، فالقرآن أعلاها، كما
 المحرفين، وسليم عن أيدي الدس والتحريف والقرآن سليم في أعلاها . إذاً فذلك الحق الأخير مو الأعلى في مئلث الكمال والخلود وسلامة


 معتركات الصدامات، ولا يذم في مذامٌ بمـختلف الجهات، نم ومو يهدي
 هؤلاء هم الذين أوتوا العلم حين يستعملونه في الحصصول على الحق، ولكن الذين كفروا:



 ينكرون هنا المـعاد وهو أهل من الأصول الكتابية، فهـم أولاء الأغفال

 وتمزقاً لرفاتكم آم أجسادكم إلى مختلف المكان من أبدان أم أيآ كان .


 ولا إلى العقل، خارج عن وحي الأرض والسماء، مارج من فرية وجنون!



 حيث الضهلال القريب هو المرجو زواله إذ ليس عن عناد ماكن، وأما الذين الذين
 ضُلّالاً، ومن نم العذاب القريب!


 والأرض؟ وصحيح التعبير عنه (اما تحت أرجلهم من الأرض وما فوقهم من السماءه!
 وخلفآ؟ وتبقى الجهتان الأخريان يميناً وشمالاً، حيث الأريع هي الأفق المشهود من السماء والأرض! (1) سورة النمل، الآية: عا.

أم لا هذا ولا ذاك، وإنما هي تلميحة لطيفة عميقة الجذلور، بطيئة


 الأفق الظاهر، إذاً فليست الأرض مسطحة الانة، بل هي مدورة مكورة لها من كل جانب منها ظهر وجاه خلف.

 الأرض - أياً كان - أرض وسـمـاء، أرض تـحيط بـها الــــمـاء مـن كـافة

مناكبها، فهي - إذاً - في السماء معلقة كسائر نجومها ومصابيحها! وترى كيف استفهام الإنكار التنديد بمن كانوا يعيشون الزمن الذي كانت


في زوايا الثاريخ ليست الأرض كروية فقد كان اول تصور للإنسان في شكل الأرض أنها
 المالاحة وتطع البحار الواسعة أخذ يتصور أن الأرض سابر الوحة في أو الويانوس من الماء لا لا نهاية

 أي شيء تقوم مذه العمد؟ فيجيب قساوسة في أوروبا في القرون الون الوسطى بانْها تقوم على







 ومنذ ••10 سادت في الغرب نظرية تقول: إن الأرض بيضاوية وإنها سابحة في الأثير •

لم يروا، وأنى لهم أن يروا، والعلم قاصر، والجهل قاهر، والوحي عنهم به
منقطع؟!
عله لأن وحي الكتاب كان يشير إلى هذه الملحمة العلمية، ومهما كانوا هم مشركين ولكنما الاختلاط بالكتابيين يجعلهم يعرفون أمثال هذا هله الملا



فمثلها كمثل قوله تعالى :

(1)

ثم وكان لهم قبل وحيه أو اكتشافه علمياً آن يروه تأملاً وتعملاً للضرورة


الآفاق ليلاً ونهارا!!
وهـناك آيـات أخرى تـؤشـر إلى دوران الأرض وكرويتـها نأتي على


كالصريح على كروية الأرض وقد تزاملتها آية التكوير (r)
وقال الإدريسي وهو أحد الجغرافيين من العرب في القرن الحادي عشر
 مشكلة النصف المجهول، وكان بطليموس في القرن الثاني للميلاد وهو من أشهر الفلكيين يرى أن الأرض مثل كرة مفرطحة من جان جانبيها كحبة القوطة،
 في قلوب قساوسة الدين في أوروبا فأيدوه قائلين إنها قلب الله، وإن هـذ
(1) سورة يونس، الآية: 1•1.


الكرة القلبية تشبه أرض المكتشف العظيم (كولمبوس) حيث تصوررما مثل
 والتمدد الذي أوجده فيه هو (العلم الجديل) الذي اكتشيفه، وأما (دانت) فقد تصورها قبل ذلك بقرن في مثل هذا الشكل جاعلاً هذا التمدد لحجمهه الذيا صوره فكانت جبال المطهر تحت خط الاستواء بئلانين درجة، بينما جعل (أورشليم) أو (ريون) في الجهة المقابلة ليحفظ التوازن. وظهر في 1A19 في (سنت لويز) بالولايات المتحلدة القبطان (جون كليفز سيمس) بنظرية عجيبة تعرف باسمه أو بنظرية الكرات المرات المتداخلة ولة وهي أن الأرض أو أي كوكب يتكون من عدة من الكرات المتالابسة والمشتركة

 طبقات أو كرات متداخلة وأن فيها فتحتين كبيرتين عند القطبين يبلغ قطر الشمالية أربعة آلاف ميل وقطر الجنوبية ستة آلاف ميل وأن سطحي كل كرة أو طبقة مسكونـان فتوجد سـكان في الأرض على السططوح المـحدوبة
 بسفينتين ليسافر إلى أحد القطبين ويدخل من الفتحة الموجودة هنالك ليدخل إلى سكان السطح المقعر اللني نعيش فوقه، وطبع المارشال (جاردنر) في - 181 / ذهب فيه إلى أن الأرض مـجوفة ويبلغ سمك طبقتها التي نعيش عليها نمانمائة ميل وإنها مفتوحة عند القطبين ويوجد في داخلها شالها شمس ويبلغ قطر كل فتحة قطبية ألفاً وأربعمائة ميل .

وقال (مورية) في كتابه (علم الفلك اليوم) إن الأرض على شكل هرمه وهو يرى أن نظريته تبين اختلاف أنصاف أقطارها وتحل كثيراً من النقط المعضلة في هذا الصـد التي لا يمكن أن تفسرها أية نظرية أخرى، وهذه

النظرية التي نشرها (تيوفيل موريه) العالم الطبيعي الفرنسي إن هي إلا شرح وتأييد لنظرية (لوثيان جرين) العالم الانكليزي التي كانت مئاراً للجدال كبير

 وقد بعث (موريه) هذه النظرية الهرمية للوجود بعد رفضهـا فيا في ذالك العهد



 الأرض المـعلقة في جو السماء غير مأمونة من أية حادئة هـائلة، خسفاً في الْ الما نفسها، أم سقوطاً لها في أعماق السماء، أم سقوط السماء كسفاً عليها لولا







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآية: •ع . } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الملك، الآية: } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 كُْ








مسرح من مسارح النبيين الملكين داود وسليمان

 له خاص الفضل، وعلّه هنا النبوة والمُلك وتأويب الجبال والطير معه وتليين الحديد، ويا له من فضل جامع عقيم النظير اللهم إلا للأخصين من السابقين ومـم ا"مل بيت الرسالة المحمدية، نم الأربعة الآخرون من أولي العزم الذين



فقد بلغ فضل الله لداود مبلغاً من التجرد والشفافية في تسابيحه أن انزاحت الحجب بينه وبين الجببال والطير وحدة اللحديد، فداود الأواب

للأوابين!
 أحداً من العالمين، نم (امعها) تجعله يسمع أوبة الجبال والطير • والأوبة ضربب من الرجوع. وهنا المقصود صسوت الأوبة وصيغتها،

 سواه فُقِّه تسبيحهم مع تسبيحه وعلى ضوئِه كما تشير (امعه") وكما في آخر له
 هي معية المصاحبة المتابعة، وقد تعم علمه بتسبيحهـم وأصالته فيه حيث كان الان يؤُمّ في محراب الأوبة ومصرحها الرائع كما يؤم سائر المؤمنين في زمنه!
الآئب هو الراجع وقد ينكث، ولكنما الأوّاب من التأويب الترجيع كثرة في عِدَّة الرجوع وعُدَّته، حيث يعيث الألوا لأوبة الرجعة إلى الله دون نكثة ولا نكسة.

ومن التأويب الترجيع ترجيع الصوت في التأويب وفيه تليين القلب



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراه، الآية: ع£. } \\
& \text {. سورة ص، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة ص، الآية: } 19 \text {. }
\end{aligned}
$$

فلأن كلام الله جميل فليكن بصوت جميل كما صيته جميل ولفظه جميل
ومعناه جميل، والله تعالى جميل يحب الجمال!
تذكر الروايات أن داود الججمال، كان يرتل به مزاميره وهي تسابيح دينية رائعة من زبوره في العهلد

العتيق" .
فحينما كان ينطلق صـوته في ترتيل المزامير تمجيداً لربه، كانت ترجّع









 الوفاق في العطف بين الرفاق أدبياً كما هو معنوياّ؟ قد تكون (اوالطيره| عطفاً بحساب المـعنيٍ من مدل المعطوف عليه، فـ هأوبي" تعني "وسخرناهـاه كما في آيتي التسخير، فـ „والطير" تعني ذلك
(1) في كمال الدين بإسناده إلى مشام بن سالم من الصادق
 أجابه.
سورة الانبياء، الآية: va.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة ص، الآيتاذ: 1A، } 19 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الأنياء، الآية: } 79 . \tag{₹}
\end{equation*}
$$

التسخير، فقد يفسر نصب الطير أمر الجبال أنه تسخير وليس أمر التشريع! كما و(يسجن" هناك تفسر هنا (أوبي" أنه التسبيح الترجيع!

هذا مسرح من مسارح تليين الجبال والطير في مصارح التسبيح، نم الثى تليين الحديد:
 من معدنه؟ وهذا أصعب منه وأحدّ! أم وتليين معدنه ومصصدره، والمقام مقام الفضل الرباني لعبد رباني وأفضله ذلك الجمع الرائع المكين من التليين! ولأن إلانة الحديد لا تحملها في القرآن كله إلا هذه اليتيمة المنقطعة

النظير فلنظر فيها نظرة الناقد البصير .
 نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المـال ولا ولا تعمل بيدلك قالل : فبكى داود (1) 11 . . .
(ألنا لهل كما (يسجن معه - أوبي معهل) تختص إلانة الحديد بداودا القو القوة خارقة أوتيها من فضل الشّ؟ وتعبيره الصحيح الفصيح (اقومناها! أم إلانة لما بحتاجه من حديد لصنعة لبوس؟ وهذا هو ظاهر الإلانة، وقد تضــمن إلانة

 كذريعة لصنعة لبوس، لا - فقط - نفس التليين.

تفسير البرمان ب: ع £ ع من الكافي بإيناده عن أحمد بن أبي عبد اله عن شريف بن سابق عن
 الش الْ فبامها بثلانمائة وستين الفآ واستغنى عن بيت المالـ
سورة الانبياء، الآية: ••A.
 الحديد - فقط - عملَ السابغات، إلّا أن تعني إلانة ذلك العمل بعل بلد إلانة
 عملياً ومن ثم تليينه لصنعة لبوس عليماً!
 باختصاص، بل هو خارقة للـعادة تلييناً بلا تسخين ولا ولا أية وسيلة مألون أخرى، فجو السياق وظلاله بكل تلميح وتصريح يعني هنا خارقة للعادة! من :

 السابغات هي اللدروع الواسعات، والسرد هو نسجها ، وتقديره لها هو
 صفائح اللدرع صفيحة واحدة فكانت تصلب الجسـم وتثقله فألهم الهـ داود ألن




 لمصنوع (اخبير")!




(1) سورة الاننياء، الآية: •^.

فاللبوس مبالغة من اللباس، حيث السابغة اللدع تبالغ في الإحصـان عن

 لصالحكم، حيث الحروب آنذاك كانت تتطلب صنعة سريعة للبوس السابغة.

 (اوه فضـلاّ السليمانها كما فضـلاّ لداود، كلّا حسبه وبحسابه، وفقاً في







من هذه المعمورة أم سواها بأجوائها! .






$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأنياء، الآية: • } \\
& \text { (Y) سورة ص، الآية: } \\
& \text { (r) سورة ص، الآية: وب، } \\
& \text { سورة الأنياء، الآية: 1ه. } \tag{£}
\end{align*}
$$

 الذي يراح فيه الإنسان من نصف النهار إلى الغروب أو هو هو أدنى، فلم يك




مركبة فضائئة ما أغداها وأروحها، وأريحها في غدوها ورواحها، حيث
 كانت هي الأصل في سفراته، ولنلك خصت بالذكر في آية الأنبياء. وقد تكاثرت الروايات حول تسخير الريح لسليمان، تبلدو ظلال
 بينات الآيات أحرى، وترك الخوض فيها أحها أحجى! فإنما هي ريح عاصفة مسخرة لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر . . ! .



 سليمان كما يشاء في محاويجه ومحاويج شعبه دون سَغَب ولا تعبه، وكما ألان اله الحديد لأيه داود
 (1) ني تفسير القمي في آية الريح تال: كانت الريع نحمل كرسي سليماذ نتسير به ني الغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر. (Y) سورة ص، الآية: 7M. سورة المائد، الآية:


 الاختصاص، حيث الجن المؤمنون أحرى أن يكونوا من جنوده، وتجنيده

 مؤمني الجن وأتقامم فأقوامـم على هذه الخارقة الإلهية!. إذاً فـ ؤوَوْنَ آلْمِنِّ الإنس دون اختصاص.
 إذ كان شياطين الجن يغوصون له وهو بعيد عن حضرته مهما كان $\qquad$ في سلطته.
 يسخرون دون ذلك، إلا سخرية لـمن يسخرهـم دون ذلك! ومن خلفيات
:
 عملاٌ لسليمان بين يديه بإذن ربه، فقد كان الإذن - إذاً - إذن الأمر، لا الا
 الحال لكل بالغ مبلغ النكليف!


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text {. سورة النمل، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة النمل، الآية: بهـ، }
\end{aligned}
$$

دار الجزاء دون الاولى! ولم يأت السعير في القرآن فيما آتت (1N) مرة إلّا


 الدنيا أو البرزخ يعبر عنه بذوق العذاب وليس هو العذاب! وقد يدل عليه




أعمال أربعة هنا تذكر كنماذج هـامة مما يشاؤه سليمان من الجنن، فـ \$غَحَّرِبَبُ جمع محراب من أماكن العبادة الخاصة كالمعروف المتداول
 يشمل تمانيل ذوات الأرواح أياً كانوا، وكما النباتات وسواهاها وانـا ولكنما المتعود طول التاريخ منها هي ذوات الأرواح (r) ولأن سليمان النبي كان
سورة ص، الآية: MA.

وسائل الشيعة ما يشاء من محاريب وتمائلي . . نقال: والش ما ما مي تمائيل الرجال وال والنساء ولكنكا تما تمائيل الشجر وشبه والصحيح عن محمد بن مسلم تال سألت أبا مبد الشا والثمس والقمر نقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان وعن الصادي






 المعنى من اتمائيله ني الآية غير ذوات الأرواح لكان حق التعيير الصشيح والنفيح

يشاءما من الجن فهو إذاً من المسموحات لا الممنوعات، وما دام لمم يرد نص في القرآن لنسخه ليس الحديث لينسخه حيث القرآن لا ينسخ إلّا بالقرآن لا سواه، إذاً فعمل الصور المـجسمة لا محظور فيه، بل وعلّه محبور حيث

يشاؤه سليمان.
أجل إن التمائيل المعبودة، المعمولة لعكوف العبادة، هي محرمة بنص

(1)

وعلى غرارها التمائيل التي تصنع لأجل تخليد أصحابـابها بعد موتهم

 العبادة أم آبنتها، فحكمها وسليمان كان من أكمل الموحدين فكيف يبغي محرماً أو مكرووهاً في حظيرة التوحيد وبحضره ربه الكريم المجيد!

 فما هي - إذاً - إلّا تماثيل التبشير والإنذار، دون عكا علا أم حين تتخذذ تمائيل للعبة الأطفال، بلا عكوف ولا ولا فما هي محرمة محظورة، مهما لم تكن محبورة. وهنا أحاديث تروى بحق تحريم عمل الصور المجسسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة نخصصها بموارد المحظور لظاهر كالنص من آية التمانيل (٪) (انقوش، ولم يكن من المتعود اذ يعمل الصور المجسمة من فير ذوات الأرواح إلا حديثاً، ،
 كان، فالأحرى ما نصلناه في المتن من تفصيل لراجح منه ومرجوح ومشرم والشا ألملم.
(1) سورة الانيباء، الآية: or.
(Y) مضت مذه الأحاديث.


















 اله اله أوتي آل داود تِل: وما من يا رسول اله هِ

 سمعت الش يقول: وقليل من عبادي الشكور فأنا أدعو اله أن يجعلني من ذلك الثليل فنقال ممر: كل الناس أهلم من ممر!


 على عُظمه وملكه الذي لا ينبغي لأحد (^٪ (هץ):
大وَ
 وتلك من هيبة سليمان وهيمنته إن لم يجرؤ أحدّ من جنوده مئن من الجن والإنس أن يدنوه فيسألوه ما ذلك المكث الطائل، الذي تمضي فيه أوقات


 وترى كيف المنسأة - فقط - تجعله واقعاً قائماً كما هو، وليست مُسكتها إلّا جانبية وعلى شرط المسكة من صاحبها، حيث يمسكها سناداً فتمسكه عماداً؟.

علّه لأنه كان جاللساً على عرشه، منكئاً على منسأته، محفوفاً بما يسنده من جوانبه، فلما أكلت منسأته وارتخت - بطيعة الحال - خر أما أمامه، إذ فقد سناده أمامه!

داية الأرض - هنا - هي الأرضة التي تتغذى بالأخشاب، وها وهي تلتهم
 عليها قائمة ولا تذر .

 هم يعلمون الغيب حتى يستعملوه، قصة تقص عنهم ما خيّل إلى أوليائهم.

وترى ذلك العمل بين يدي سليمان كان عذاباً مهيناً وهو خدمة المان تقدم للنبي الملك؟ أجل كان عذاباً مهيناً لشياطين الجن جزاءً بما كانوا يشيطنون،

 يكن العذاب المهين إلا لشياطينهم.
 على منسأته، فليست قضية سويعات، لا سيما وأن أرضة الأرض لا تلا تسطع أن تأكل المنسأة ليوم واحد، إلّا أياماً طائلة، أم سنة كما يروى وإن كانت بعيدة(1)



 قالت: الخرنوب، قال: لأي شيء انت؟ قال : لخراب مذا اليت اليت نقال سليمان : اللهم امم





为









(حَنِّ

آيات سبع تعرض سباً في مسرحِ من حياة الفَرَح والتَّرَ، إعراضـاً عن




 ولا امراة ولكنه رجل ولد مشرة من العرب نتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة فأما الذين=

فهم آباء قوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن بأرض خصبة وبلدة طيبة ما تزال إلى اليوم. منها بقية، وقد ارتقوا في سلم الـحضـارة ونضـارة اللحياة المادية. لحد لا قبل له، وقد تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي كانت



وراء السد، سداً لحاجاتهم المرحة، وقد عرف باسم (اسد مأرب") .
 السد، وهـما آية من آيـات النعمة الربانية كأنها خارقة اللعادة بين القرى الـيا المجاورة لها، أو منقطعة النظير!




 صغيرة وكبيرة، وكل حجارة صـخرة صلبة، فحطّم سدهم وانساحت مياهمامهم
 الجنتان كما أحرقوا، فتبدلت جناتهم ويلات، صصحراء قاحلة تتناتر فيها

الأشجار الخشنة البرية:
 فالجنات التي كانت تأتيهم بكل نعمة غزيرة أشكالاً وألوانآ، أصبحت لا = تشاءموا فلخم وجذم وغسان وعاملة وأما اللنين تيامنوا فالازد والالشعريون وحمير وكندة


تأتيهم إلّا خمطاً : شجر الأراك أم كل ذي شوك، وأثلاً يشبه الطرفاء، وشيئاً قليلاً من سدر، فليأكلوا شائكاّ، وطرفاء لا ثمر لها، وسدراً قليلاً! الا فتلك إصابة لهم في مأكلهم ومن هنا إلى مسكنهم الطريف :


| . . . قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض ، وأنهار جارية
 فغير الها ما بهم من نعمة والهه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ما بأنفسهم فأرسل اله عليهم سيل العرم فغرق قرامـم وخرب ديارهـم وذهب بأموالهـم وأبر مأبلهم

مكان جنتيهم . . ${ }^{\text {(1) }}$


 لا يخخرج المسافر من قرية إلا ويدخل في أخرى مئلها، فلا تختص أمنار ألا
 وما ألطفها مسافات في تلكم السفرات السافرات، قراها الظا
 ويبدو أنها كانت لهم نعمة سابغة لاحقة للسابقة، وكان الها ألهد ألهـم إياها بجتتيهم امتحان الامتهان فكفروا ثانية:




فقد غلبت عليهم الشقوة ولم ينتفعوا من النذارة الأولى، فإنما دعوا الهس
 أم يستاؤون من رحمة بعد رحمة، فما داؤهم وما دواؤهم إلّا إجابة الدعـموة
 بغوا وطغوا، فاستجيبت دعوتهم البتراء اللخواء إذ كانت بطراء حمقاء

 وملصق فلم يبق لهـم وصل إلّا إلى فصل، في أوطانهم وأسفارهمه، حيث بطروا النعمة ولم يصبروا على المحنة .



 النعماء والبأساء!






 Ar (1) (1) سورة ص، الآيتاذ: AY (Y) (Y) سورة الأحراف، الآية: IY (Y)

المتبوع خير من التابع، ومن التابعين من هو أكفر من إبليس! فقد وقع العباد




 البسطاء، وأما أتباع الشهوات، فهم سيقة الشيطان مهما كانوا مؤمنين : وورَمًا
 ومتخلَصين هم الذين لا يتبعون إبليس في أحلك الظروف وأملكها، وليس






إنه لا سلطان له على أي إنس أو جان، لا حجةٌ تقبلها العقول، ولا

 و(انـعلمه" هذا كمـا في أشباهه هو من العَلْم العلامة السـمة، لا الـِلمّم



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: 1-7. } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة إبراهيم، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

هذا! ولكي يقضى على فوضى الادعاءات الجوفاء، ويقف ويوقف كلَّ
 لا يُوت منه فائت ولا يفلت منه فالت، فليس اتبـ اتباع الشيطان فلتة خارجة عن
 الكافرين، حفيظ على كافة الموازين في كل تقوى وطغوى!
 بها مو الرادع الأصيل عن اتباع الشيطان، فرب مؤمن بالله وبرسله لا لا يؤمن بالآخرة لا يردعه ذلك الإيمان كما تردعه الآخرة! .






 آلَكِبِد

 إِن حُنْنُر حَكِرِينَ





 تطمير! فلا مم شركاء اللّ، ولا هم معاونوه! فاله ظهير لمن سواه على أية



والمشفع لهم.
وعلّ الشفاعة المنفية هنا هي ليوم الدنيا حيث هـم ناكرون هـي


 إذن فيها حتى لأفضل النبيين، وقد تشمل الشفاعة لما بعد الموت، حيث المتكلم عنها هنا هو الله دونهم.

 الفزع حتى يفزّع؟.

علّهم لأنهم قبل إذنه تعالى فزعون حيث يترصدون أمره، فإن في انتظار







ذلك! ولا نحتمل إن (همم" هم المشركون، حيث لا يفزع عن قلوبهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

علـى أية حـال، وهـم فزعون في ضـيق قلـوبـهم ويوم القـيامة هـم مـن
المفضوحين
فالشافعون بحق، الراصدون إذن ربهم، هم فزعون، فكيف إذاًّ لم يؤذن



تم وبوجه عام كان ملائكة الوحي عمالاّ وغير عمال فزعين من انقطاع الوحي في الفترة بين المسيح سبقت لهم بشارة بذلك الوحي الأصيل، ولم تكن لهم شفاعة وتدخّل فيها،







(1) . ${ }^{\text {(1) }}$

البرمان r: ا YO القمي في رواية أبي الجارود في الآية اوذلك أن أمل السماوات لم يسمعوا وحياً فيما ين ميسى ابن مريم السماوات صوت وحي القرآن كرتع الحديد على الصفا نصفق امل السما




 راسه جبرائيل لما إلى آن بعث اله فيكلمه اله من وحيه بما أراد فيضضي به جبرائيل على=
 الربب ليس إلا إياه، وهو الرزاق ذو القوة المتين دون شفاعة شفيع إلّا من أذن له، إذاً فهو هو الشفيع والشافعون عمال لتحقيق الشُفاعة حيث الدار دار

وِ

("قل . . . قل . . قل . ." ضربات كأنها مطارق تدفع بالحجة، وتوضح
المـحجة، في جولات تلو بعض حول قضية الشرك والتوحيد، جور جولات تطوف بالقلوب في مختلف مجالات الوات الوجود، بمواقف مرموبة تراب ترجف فيها الأوصال، وتتغير الأحوال بغيار الأهوال، كل ذلك في إيقاعات قوية وأدبية

تصدع بقاطع البرهان في قوة وسلطان!

 الاختلاف في الشبكات، فلأنه رسول الله وهو لسان الناس عن فطرة وعقلية


تم وفي نطاق الخلاف بينك وبينهم في أصول وفروع عقائدية وطقوس
 من الشكك إلى اليقين دون مفاجأة بصراح القول الـحق : (انحن على هدى
 لا تخلوا من بينا هدى وضلال مبين، وعلى الشاك في ضـلاله وهداه آن
=
 أمره اله من السماء والأرض.

يحاول الـخروج عن ضلال الشُك إلى هدى اليقين! وإنها غاية النصفة والاعتدال في أدب الجدال أن ينبري رسول الحق بلا تحتم لضـلالهم ولا
 في ضـلال، حيث الجدل بذلك الأسلوب المهذب الموحي الشهي أقرب إلى لمس القلوب المقلوبة، لو أن لها منفذاً إلى النور! ومن نم إلى حلقة ثانية للحوار أعمق أدبياً وأعرق في اجتثاث جذور

التعنت والاستكبار :
:
حيث يسايرهم في تهمة الإجرام أنه ومن معه كأنهم المجرمون، فلستم




وبهذه اللممسة اللامعة يخطئهم في خرافة الطائر، ولكي يفكر كل في
 المصلحين ليجعلوهم كما هم فيستريحوا منهم! . وإلى حلقة ثاللة لو أننا عيينا عن أن نفتح بيننا بالحق :
: (
فذلك الجمع ليوم الجمع ضرورة لا محيد عنها، ولأقل تقدير فتحاً بيننا بالحق، حيث العلم المحيط والعدالة والحكمة تقتضي ذلك الفضل الحـلـوريم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المدثر، الآية: MA. } \\
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: 17 الآ: }
\end{aligned}
$$



إن الإقرار بوجود الله العلي القدير، الفتاح العليم، لزامهه تقرير يوم للفتح بين المتخالفين في توحيد الله والإشراك به، فإذا لم الـا يفتح منا فلا فلا بد من فتح في الأخرى وهي هي يوم الحساب! فليس الفتاح العليم ليترك
 رييما يقوم الحق بلعوته ويبذل طاقته ويجرب تج التجربته نمّ يمضي أمره ويفصل

: (4)



 دون حاجة إلى شركاء مقحمين !

فعزته تعاللى وحكمته هما حجتان قاطعتان كل شركة في ألوهيته، دامغتان كل شريك له، ولو أن عزته وحكمته غير كافية فبأحرى شركاؤه











: يَعْلَوْنِ
آية منقطعة النظير بحق البشير النذير، عن رسالته الكافة للناس، دلالة صارمة على أن رسالته خاتمة الرسالات حيث تكف الناس كل الناس عما

يجب كفهم عنه من مختلف المحظورات والمحجذورات
فذلك الرسول هو كافة للناس مبالغة بالغة في الكف والكا ولكفاف، مهـا مها


الطريق لهذه الكافة للناس
والكافة من الكفِّ العضو حيث يكف، ومن الكفف مصدراً، وهـما الممعنيان مبالغة فيهما هنا، فهو كف فيه الكفاية ليكف كل الناس عن كل
 ولكنها لا تشملهمم، وهذه الدعوة الكافة تشمـلهم كلهم (1) في كف واحلدة


 الصادق جعفر بن محمد

 أدري قال يا بن بكير أن رسول اله اله


 وكفاً عن خطوات الشيطان بوحدة جامعة!.
 لشريكه أو شركائه رسل فأرونيهم، فإذا لا رسل لمن ألحقتم به شركاء فأين الربوية؟ .
 للناس كل الناس، عن كافة المخطورات طول الزمان وعرض المكان فليكف

 رسول، كما لم يرسل معه، والذين أتوا قبله كانوا رسلاّ لتعبيد الطريق لرسالته السامية الخالدة .




 = ودعامم النبي بنغس.




 إلى يوم القيامة مع المشاركة ني عرض المكان لردح من الزمن.
 عليها، كما ويقترحون عليه علم الساعة :

ترى وما مي الرباط بين حق الوعد والعلم بمتاه؟ وحتى لو أخبرهم بمتماه
 أترى أحدهم حين يُسأل متى تموت وهو لا يلا يدريه، هل له أو لك نك نكران موته وكلٌ يعلم موتَه أم حين يسأل متى ولدت وهو لا يدري؟ مل يحصل هنا شـك في أنه ولد لوقت مّا؟
ذلك السؤال، المتعنت الجاهل مكروور مدوَّر على ألسنة الناكرين ليوم الدين، معتبرين جهله وعلمياً بين مُداه ومتاه؟!.
سؤال ساقط ممن ينكر يوم الدين أم يقر، وليس إلا تعنتاً وزوراً وغروراً






 لدى العزيز الحكيم.















 اَهَيَلَّا









 بين يديه من كتاب! فحتى لو تأكدوا - فعلا - من بطلانه لكانت الاستا لانحالة الالة
 المحال لقصور في العلم أو القدرة، نم يتحول في الاستقبال من من راجحة الأحوال .
أجل في الضروريات العقلية الثابتة لدى كل عاقل قد يصح القول الصـامد الحد


 القرآن، ولكنهم على عنادمم قد يتحولون إلى حالة أخرى! الـّا
 يرنضون بها حاضر الإيمان ومستقبله بالقرآن، عناداً .

فالقرآن بنفسه شـاهد صـدق يفرض على من يتدبره الإيمان به، ويرجح لمن لم يتدبر، وأما إحالة الإيمان فليست إلّا من إغلاق باب العقل والفطرة






 قرآن غير هذا من التوراة والإنجيل، مهما كان إطلاق القرآن منصرفاً إلى هذا

ولما وصل الحوار إلى هذه الحال من التعنُّت النكراء، فلا تفيد بعدئذ مواصلة الحوار، من هنا يستعرض حوار أهل النار، كجواب لهم عما هنا :







(8)
(1) (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانفال، الآية: •0. }
\end{aligned}
$$

(1) سورة نصلت، الآية: Yy.

(0) سورة الانعام، الآلية:


 كَبِّمَه زجاً في سجنه وقفة الحائرين الذعرين نظرة الحكم من رب العالمين
 وعكساً، حيث يلوم بعضهم بعضاً، ويؤنب بعضهم بعضاً، إلقاء لتبعة ما مـم
 قاصرين للذين استكبروا (مقصرين لولا أنتم لكنا مؤمنين"! وليست التبعة إلّا عليكم، إذ كنا نحن قاصرين، ولو خلينا وأنفسنا لكنا مؤمنين.

قولة جاهرة اليوم وقد سقطت القيم الزائفة وواجهوا واقع العذاب، وهم

 كانت تحول دون هذه القولة الجاهرة، وهنا الجوواب الـحاسم من اللذين استكبروا .


والهدى تحل محلها من قلوب صـافية ضـافية، فليست لتُصد بعد إذ



$$
\begin{align*}
& \text { سورة إيرامهم، الآية: } 19 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

إضـلالكم: ظلمات بعضها فوق بعض، فنحن ولياكم صـادون عن الهلى على سـواء، فإن كنا نـحن مـجرمين مستـكبرين، فقد كـنـ كنتم أنتـم مـجرمون مستضيعون، وكل إناء بما فيه يرشح!

نم يرجع المستضعفون بما يخفف عنهم في زعمهم عذابهم، ويثقل على المستكبرين :



لو أننا بقينا على جرمنا دون مكر وأمر منكم لخف الوطء عنا وكنا أقل

 كيف يمكر، أم اللني يؤمن بها كيف يكفر حين يؤمر؟ والكففر والإيمان من الأمور القلبية لا إكراه فيها . .

هنالك يدرك الفريقان من الظالمين أن ليس الحوار ليئمر تخفيفاً عن
 المستكبرين تبعة زائدة لإضـلال الآخرين، والمستضـعفون عليهم وزرهم باتباعهـم مقصرين، لا يعفيهـم أنهـم كانوا مستضـعفين، كمـا لا يععفي المستكبرين أن هؤلاء كانوا مجرمين فهنالك تُختم الحوار برئية العذاب وحيث لا تفيد الحوار :

 غلوأ بها أنفسهم، غل الاستضعاف وغل الاستكبار، وأين غل من غل؟


 فلأن مامية الرسالات الإلهية وطبيعنها هي الحفاظ الط على العدل بين الناس، والقضاء على تطاولات المستكبرين والطغاة والمترفين في اللذات الـات




 الموضوع الرئيسي والمحور الأساسي في الحياة، وأن أموالهم وأولادمه هي مانعتهم من العذاب في الأخرى كما تمنعهم في الأولى!


ولو كان هنالك عذاب فإنما هو للمستضعغين فلنا الترن في كل طَرْنـ


سورة ق، الآية: YY.
 رجلان شريكين خرج أحلهما إلى الساحل وبقي الآخر فلما بعث النبي صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه أنه لـم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس وما ومساكينهم فترك

 نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم فنزلت مذه الآيات . . فأرسل إليه النبي أنزل تصديق ما قلت .


وي! كأنـمـا الأموال والأولاد مي التي تقربـهـ إلى الله زلفـى فلا يعذبون، وليست مي من حسن أعمالهم، ولا أنها منهم حتى ولو كانت

حسنة لهم:








 على أحد إلاّا وله عنده زلفى، ولا يغلق على أحد إلّا البعيدين عنها، وذلك الّا
 نوضويات من الظنون الرديئة، ولكن :





(1) (1) سورة النجم، الآلية:
(Y) سورة الكهف، الآية: 7ع
 الصالحات، فالأموال والأولاد التي تستخدم لمرضاة الله مي خير عند ربك
 الإيمان وعمل الصالحات عمل، والأموال والألألاد التي تستعملهـم في




 العذاب محضرين، حضوراً بحضور، بل هو هو نفس الحضور فـ وإِنَّا ثُعْزَنَ




 وفي الأخرى، وليس بسط الرزق لأهـل الطغوى إلّا امتتحان الامتهان





$$
\begin{equation*}
\text { سورة الطور، الآية: } 17 . \tag{Y}
\end{equation*}
$$

سورة آل عمران، الآية: IVA



 المملائكة ليروا أنفسهم للموحدين، فضـلا عن المشركين الذين يبغونهـم أن أن
 فالمعبود الااصل لهم هـم الجن دوننا، إذ لم تكن منالك صلة الحن بيننا وبينهم حتى .يعبدونا دون وسيط


 ونحن - كما تعلم - منها براء! فإنها عبادة فاضية فوضاء فـاء




 والمعاد، وإلى جولة لما بين المبدأ والمعاد:



(1) سورة لقمان، الآية:

آيات بينات مي في دعوامم إفك مفترى وسحر مبين، مقابلة الحق المبين برواسب غامضة من آثار مضت وتقاليد غيرت دون توام متماسك على أي أساس!
فآباونا هم الأصـلاء في هذا المسرح وسواهِ


اله إذ لا يرضى أن نترك آباءنا -



 من آبائهم؟ فليشكوا على أقل تقدير في دعوة التوحيد فيتخروا ويتخلوا الأحرى في عقولهم!
وليتهم أوتوا من قبل كتباً يدرسونها أم أرسل إليهم من قبلك من نذير ، حتى يرتكنوا في هذه السلبيات على ما أوتوا! ولكن :

 فلقد عاشوا فترة انقطاع الوحي والرسالة، فلا كتب يتعاهدلدون ولا




وجاههم!
وقد كانت قريش تعرف بعض هذه المصارع الغابرة، وهنا التهليد بتلك

 اللحاضـرين في مسرح الرسالة الـمسحمدية خالدات(1)


 (2) كِّ侕







 واحة متضمنة الأهول الثلانة، تحلّالِّ عن أسر الآهار التقليدية للّآباء القدامى وآثارها البئيسة التي تجعلكم كأنكم لا شيء وهم أو ألاء كل كل شي

 وتديرون أموركم بأنفسكم، خروجاً عن الحياة الهامشية كالماشية!
(اقل" للناكرين أولاً وللمصدقين، فإن التصديق بحاجة إلى تقدّم على
 (إِنَّآَ ليس إلّا كلمة واحدة ونصيحة واحدة، تضـم كافة الكلمات، وتحلق على كافة الوحدات والكثرات. جماعياً، قيامة عن نومتكم وموتتكم المأسورة المحصورة في التقاليد الجاهلة
 الممواقف والدوافع والعواطف التقليدية، التي تتشجر في القلب فتشجره وتفجره، بعيداً عن التيارات السائدة في البيئة الجاهلة القاحلة.

 وعلى ضوء ثرعة الله هي حياة القيام لله! .



 الجاهلة العمياء! .




تعاونآ في تطبيق، دون تأثر بعقلية الجماهير الخاطئة، أم الأكثرية التي تتملى
منها العيون الظاهرة، فإذا أضرتكم (امثنى" فقوموا - إذاً - (فرادى") .



 فلا تغرنكم هذه الكثرة المتراكبة، بل :



أفلا تكفي تلك المصاحبة منذ الولادة حتى الأربعين إن ليست به جنة؟
 الفِطَر والفِكر أصبح ذا جنة!
 خارجية، فلتن تغاضيتم عن أنه أعقل العقلاء، فلأقل تقدير وهمَا بِصَاحِحِكُ مِّن

 ويأتيكم، وكل آت قريب حاضر، والحانُطة في النذارة عقلية حائطة، وحتى عن نذارة مجنون، فكيف بعاقل فضـلا عن أعقل العقلاء! .

وكيف بمن يملك من بينات آيات الله ما يبين أنه رسول من الله، وما أوتي الرسل قبله معشار ما أوتيه! (1)

מأيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟؟ اله ورسوله أعلم! إنما مثلي
 أبصر العدو فأقبل لينذرمـم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى


:
لقد سبق أنه




فلست أسألكم أنتم من أجر ، مهما كان ميغة الأجر فـ وإِنْ آَجْرِيَ إِلَّ

 المبدأ والمعاد، وصاحبكم الذي هو بين المبدأ والمعاد، نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد.



مسند أحمد بن حنبل حدثنا أبو نعيم بشير بن المهاجر ، حدثني عبد اله بن بريرة عن أبيه قال: خرج ملينا رسول الش

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشورى، الآية: البانـا }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الفرقان، الآية: ov } \tag{r}
\end{align*}
$$

راجع آبة الثورى في سؤال الأجر تجد تفصيل البحث في تول مفصل .




وهم به مؤمنون!

لقد جاء حق تلو حق منذ بزوغ الرسالات، ولكن الحق كل الحق إنما جاء
جديداً صارماً عتيداً مهيمناً على سائر الحق، خالداً على مر الزمن بمر الحق!
 يبدئ") : وليس ليبدي!!

ليس بمعيد شيئاً!
فحين لم يجىء كل الحق ما كان الباطل يبدئ شيئاً أو يعيد، فكيف إذا
 في الأولى وُوَمَا يُعِدُ في الأخرى، فإنه زاهق في الأولى وفي الأخرى! أتقولون بعد أنني ضللت وأنتم المهتدون؟


 وهو ظاهر بمظهر داعية الهدى؟
سورة الالنياء، الآية: 1^. . (Y) سورة سبا، الآية:

ذ الماه منا استفهامية ونافية، تعنيهما مع بعض وتلو بعض وما ا'فصحه والبلغه!
 الضال مهما خـل به غيره، ومن نم حين يتجرد الضال عن الدعوة إلى ما هو

 فلو كانت بي جنة فمن نفسي وعليها، وإن امتديت دون زلة ولا ضهلالة
 ضـلال التوحيد دون ضـلال في سائر جنبات الرسالة أن لو كنت ضالآلا في

دعوة التوحيد رغم بيناته فلا ضير لكم أن تعبدوا إلهآ واحداً الـا وإن اهتديت فهنا الضير كل الضير في تكذيبي فإنه تكذيب لربي! فلا

فعليكم - إذاً - اتباعي!



الآخر!؟.



نَّكانٍ نَرِبِب)
وكيف لا يكون قريباً وربك الآخذ منهم قريب قريب، وعلمه قريب
وتدرته قريبة وما ذلك من الله ببعيد غريب!
وحين الرجعة عند قيام القائم بالحق يؤخذ المشركون أُ أحياءً وأمواتاً من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاننياء، الآية: r.1. }
\end{aligned}
$$

مكان قريب، فكما حيهم في هذه الأخذة قريب، كذلك ميتهم وما ذلك على
الله بعزيز
وأنه لا فوت في هذه الأخذة القريبة الغريبة ولات حين مناص، إذ فات
زمن الخلاص!.
(1) (1)



 الناس من يحاجني بمحمد أولى بكتاب اله - نم ينتهي اللى المقام فيصلي ركعتين وينشد الشه حقه، "م الم قال أبو

 والثلاثة عشر، فمن كان ابتلي بالمسير وافى، ومن لم يبتل بالمسير نقد عن فراشه وهو تول


 واحدة - فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر اله

 بَعِيدِ . . .






 يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهزمهم الهال . . .

الفرقان في تفسير القرآن/ اللجزء الثالث والعشرون
:



 أنـــى لــهـ

 الأخرى، وهو بُعد العلم فيها عنها، والآخرة غيب عن الدنيا، وهـيا وهم غيَّب
 إنهم يقولون ما لا يعلمون ولا يتحققون، كالرامي غر الا مسافات متباعدة، فلا يكون سهمه أبداً إلا قاصراً عن الغرض عادلاً عن

السدد.


وعلّ هنا ولِّن تَبَلّ


 وعلى أية حال فالمححور الرئيسي هنا هو الآخرة، والأوليان تلحقانها

من باب الجري كما استفاضت به الرواية .
AV (1) سورة النمل، الآية (1)
(Y) سورة الأهران، الآية: به.

ووها يُشتهُونَه هنا تعم شهوة الضـلالة التي كانوا يعيشونها، فحيل بينهم




إلا وكل وأَا يُشْتُونَهِ عنهم منفية، وكل ما يكرهون لهـم مقضية، فهم عائشون منالك الحيلولة بينهم وما يشتهون، كما عاشوا هنا وما يشتهون،
 بينة من شكهم فهم بذلك الشك المريب يتشككون!



Y7.

Y7I
vo



مكيّة وآياتها خمس وأربعون


屖












سورة تتسمى باسـم من أسماء الله (الفاطر") فإنها كسائر السور من


تم واسم لها آخر (اسورة الملائكة) قضية البداية بها بعد الفاطر، فهي اسم لها بعد الفاطر، كما وأنهم بعد الفاطر .






التعبير (1)
ولأن الفطر هو الشق، إذاً فالسمـاوات والأرض مشتقتان عن مـادة


من فصِّلت والأنبياء (r)
 في القرآن كله، مما يدلنا على مدى أهميتهم في رسالاتهم الروحية وسواهما في ميزان الهـ
 وأسكنتهم سماواتك، ليس فيهم فترة، ولا عندهم غفلة، ولا فيهم معصية، اعلم خلقك بك، وأخوف خلقك منك، وأقرب خلقك إليك، وأعملهم بطاعتك، لا يغشّيهم نوم العيون، ولا سهو القلوب، ولا فترة الأبدان، لم رم





$$
\begin{equation*}
\text { الآيات Q - Y } Q \text { من نصلت وY من الآنياء. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$

يسكنوا الأصـلاب، ولم تتضمنهـم الأرحام، ولم تخلقهـم من ماءٌ مهين،
 وحيك، وجنّبتهم الآفات، ووقيتهم البليات، وطهّرتهم من الذنوبا لابك، ولولا قوتك لم يقووا، ولولا تثبيتك لم يثبتوا، ولولا رحمتك لم لم يطيعوا، ولو ولو لا أنت لم يكونوا .
أما إنهم على مكاناتهم منك، وطاعتهم إياك، ومنزلتهم عندك، وقلة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا ما خفي عنهم لاحتقروا أعمالهمم، ولأزرأوا
 ومعبوداً ما أحسن بلائك عند خلقك! (1)
 يعاينوه، وعلم ما لم يعلموه! .
 لـخلقهم كيف هو ومم هو؟ فإنما جعل الرسالة المملائكية، وقد يلمح لأنهم إنما أنشئوا إنشاء من المادة الأم أماهيه، دون تطور بتطوير، وكما أشار إليه الإمام




فلا وقفة في أهل الخلق وطوره وكوره، مشيّة مطلقة واسعة شـاسعة،
 استغراق العام، فهم - إذاً - كلهم دونما استثناء، من ملائكة الوحي إلى
(1) تفسير البرمان عن القمي وقال أمير المؤمنين (Yov:r) (Y) (Y) سورة الذاريات، الآية: (Y)




والأجنحة جمـع الجناح آلكة الطيران أياً كان، ريشاً وسواه كأجنحة الطائرات فلا تختص بريش وزغب، بل هي كما تناسب كيانهم، إن نورانيين أماهيه فأجنحة نورانية أماهيه؟.

وعلى أية حال فهـم - على كونهـم مـلائكة - صنوف في أجنحتهم ووظائفهم ودرجاتهم وكما يقول سيد الساجدين وزين العابدين"|(ז) : ولا نجد
(1) سورة الأنعام، الآية: (7.

سورة العنكبوت، الآية: الّا
في الصحيفة السجادية وكان من دهائه هلى حملة العرش وكل ولا ملك مقرب: اللهم وحملة (r) عرشك اللنين لا يفترون من تسبيحك، ولا ولا يسأمون من تقديسك، ولا ولا يستحسرون عن


 المطاع في سماواتك، المكين لديك، المقرب عندك، والروح اللني مو ملى ملئلمانكة

 إمياء من لغوب ولا فتور، ولا تشغلهم من تسبيحك الثا الشهوات، ولا ولا يقطعهم من تعظيمك




 عن الطعام والثشراب بتقديسك، وأسكتتهم بطون سماواتك، والث والنين مم على أرجائها إذ أنزل
 الرعود، وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صوامق البروق، ومشيّعي الثلج والبرد،=

في القرآن مذكوراً باسمه إلّا جبريل وميكال آم والروح إن كان من الملائكة،
 كيانه ومقاماً في عمله.
 كسائر المواد، مهما كانوا من ألطفها، كما تدل على ذلك آيات خلق الكيا ككل.
ومهما يكن من أمرهمه، فهم بأجنحتهم عمال أمر الشه، دون استقلال لهم بجنب اله، أو استغلال من أمر الهّ، بل هم أداة لتحقيق أمر اله، لا لا لحاجة له إليها، بل لأن الكون مسرح الأسباب، وهو تعالى مسبب الأسباب.
 رائع، في قبضها وبسطها، وشدها وإرخائها، اللهم إلّا ما لكائن فيه اختيار، ولكنه - أياً كان - ليس اختيار تفويض كما لا إجبار.


إن الله تعالى - بملائكته العمال - هو الفاتح لرحمة، وهو الممسك لها
=







 عليهم صالاة تزيدمم كرامة على كرامتهم وطهارة على طهارتهمم. . . سورة الصانات، الآية: عا 17.

لا سواه، فلا تجعلوا له الأبدال الأمثال! وليست خزأن

 لها بعد فتحها أم قبله إلّا هو!


 وإمساكاً بحكمة دونما فوضى جزافـ!
هنالك تنقطع عن شبهة كل حول وكل قوة إلاّ بالله، حيث تغلق كل الأبواب إلّا باب اله، فلا تدق من الأبواب إلّا باب اله اله فكل نعمة يمسكها اله تنقلب نقمة، وكل نقمة تحفها رحمة الله تنقلب نعمة، فقد تنام على شوك برحمة اله فإذا هو مهاد، أو تنام على حرير وقد أمسكت عنك رحمته فإذا هو شوك القتاد!

ترى يوسف في غياهب السجن هو في رحمة الش حيث يبتعد هناك عن
 في نعمة البلاط وهما في نقمة الله، وكما ظهرت لهما لها بعد ردح من الزمن الزا منالك رحمات وألطاف خفية إلهية لا يدركها إلّا أملوها، خليا خليطة بأشوالِّ، ظاهرة بمظهر الهـلاك، ولكنها باطنها فيها الرحمة وظاهرها من قنبلها العذاب!

ليست هنالك - وفي دار المحنة وتناسل الذرية - رحمة خالصة دون

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سررة الإسراه، الآية: ..1. } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (r) سورة يرسف، الآية: باتر. }
\end{aligned}
$$

تعب وشغب، فحين تعيش مع الله، راضياً بمرضـاة الله، ملتزماً طاعة اله، فلا عليك أن يضيق سائر الرزق، وتحشن سائر الحياة، ويشوك المضسجع، فإنه حياة الرحمة والراحة، حيث تعيش أصل الرحمة. وحين يُعكس الأمر حيث تفقد الزلفى إلى الله، فكل رحمة سواه نقمة

من الخليقة من يعيش الرحمتين : ظاهرة وباطنة، ومنهم من يُحرمهـما فواويلاه! ومنهم من يعيش الروحية ويحرم الظاهرية، ومنهم عكسها، ولر وقد
 مَا سَمَى (r) وكما نرى السابقين الأقربين من عباد الله محرومين - في الأكثر


وإذ لا رحمة إلّا من الله فتحاً وإمساكاً، فمن ذا نرجو إلّا اله؟ ومن ذا
 أخافه الله من كل شيءه!
 وحين أن الرحمات كلها هي من الهه وإرسالآ وإمساكاً، فبأحرى آن تكون
 يفتح من هدى فلا ممسك لها إلّا هو، وما يمسك فلا مرسل له إلا هو الا هو الا وقد أرسل رحمة الشرعة الأخيرة دون إمسالك فهي باقية حتى القيامة الكبرى ويا لها من آية وحيدة ترسم لللحياة صـورة جديدة يسيرة مديدة، لو استقرت في
(1) سورة الرحد، الآية: YA.
(Y) سورة النجم، الآية: (Y)

قلب الإنسان لصـمد للأحداث كالطود الوطيد وتضـاءلت أمامه الأشخاص
 وهكذا تصنع آية من القرآن العظيم من يتعاملون مع الحقيقة التي يمئلها،
 يتذرعون هذه وتلك إلى تمثيل القرآن في واقع الحياة بكل جمال وكمال! وهذه الآية - ومعها سائر القرآن - هي بنفسها تكفي رحمة لا تبقي على رحمة حيث تسكب في القلب رحيقها بحقيقتها الممجردة، فها هي نموذج من رحمة الهل لا ممسك لها، إلاّلا عمن اتخلوا هذا القرآن مهجوراً، إذاً فهو فيهم وليس فيهمّ، يـموتون عطاشًاً وهم يعيشون شـاطئ بـحره، وخضـم قعره،

ويا ليتنا نذكر نعمة الله المتواصلة، ورحمته المتأصلة غير المتعاضلة
دون غفوة عنها ولا غفلة بوضمة عين ونبضة قلب :





 النَّهِ؟؟ فإن معرفة الخالق بالوحدانية أعظم نعمات اله ورحماته! فـ واهَّهُ سؤال من قرارات النفوس : عن فطرة ساذجة وعقلية ناضجة

غير مارجة ولا مازجة، فهنا الجواب: كلا يا اله!


زائدة قولة زائدة مايدة، حيث تجتث منا كون أي خالق إلّا الله، حتى مَن قد

 خلق (بإذني") وليس دونه خلق حتى كهيئة الطير دون روح!

 صرفآ إلى غير الخالق الرازق وهو مخلوق مثلكم مرزوق؟!.
 سماوات الوحي ترزق أرواحكمب، ومن الأرض وسماء الأرض ترزق أبدانكم!
 وخداعاً، إلى من لا يملك خلقـاً وهو يُخلق ، ومَن لا يملك رزقاً وهو يُرزَق؟! (اسبحانه وتعالى عما يشركونه! إلى
 لا تأسف على تكذيبهم، فقد كذبوا رفاقك من قبل، ومـا أنت إلّا



 من قبلك!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: •11) } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: بس. } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: عب. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثالث والعشرون

: ا الity


! (1)
وذلك الوعد الحق لا بد لكم أن تعيشوا ذكراه في حياة النسيان، وحذار

 رأس زاوية الغرور بذريعة الـحياة الدنيا \$أَغْرُورُ



 وجدانية صادقة حين يستحضر الإنسان صورة الممعركة الصـاخبة الدائبة بينه وبين عدوه الشيطان:


فحين ذكراه يتحفز بكل قواه للدفاع عن نفسه ونفيسه، دفعاً عن كل غواية وإغراء، مستيقظاً مداخل الشيطان إلى نفسه، متوجساً من كل حادن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text {. } \mathrm{Y} \text { • الحديد، الآلية (r) }
\end{aligned}
$$

وهاجسة ليعرضها على حجة الله، فعلّها خدعة مستسرة من عدوه القديمر


أمن العقل أن يُتخذ العدلو صديقاّ، اغتراراً متواصـلاً متأصـلاّ بغروره،



 - ألسَّعِيرِ

فهنالك حزبان: حزبب الل وحزب الشيطان، وبينهما عوان مذبذب هو أيضاً من حزب الشيطان، حيث الذبذبة دعوته وكيانه، ماميته وبيانه، اللّهم إلا من يعيش حياة الإيمان فهو من حزب الرحمن مهما نال منه الشيطان إذ
 سلطان 重
 كَبِرُ

قاعدة مطردة عادلة صارمة للذين كفروا وماتوا كافرين، والذين آمنوا




$$
\begin{align*}
& \text { سورة اللرحمن، الآية: سرالآ . }  \tag{६}\\
& \text { سورة الأمران، الآية: عا }  \tag{r}\\
& \text { سورة فصلت، الآية: 7ع. }
\end{align*}
$$



أترى من ذا الذي يزين سوء العمل ليُرى حسناً ومو إضـلال؟ أم لا يزين


 تم الشه لا يهديهم في هذه المعركة لأنهم هم السبب فيها مستبصرين، فيذرهم في غيّهم يتيهون جزاءٍ بما كانوا يعملون .
إذاً فللتزيين هنا نسبتان، نسبة إلى الشيطان تعاملاّ مع الذين كفروا، ونسبة إلى الرحمن حيث لا يحول دونه وإياهم (r) ${ }^{\text {(r) }}$

فلكل من الخيرات والشُرور نسبة إلى اله عدلاً أو فضـلاّ، مهما تنسب إلى
 ولعمر الهه أن ذلك مفتاح الشر كله أن يزيَّن للإنسان سوء عمله فيراه حسناً، معجباً بنفسه وكل مادر منه ووارد له، فلأنه واثق من عمله فلا يفتش



وأنه باب فسيح للشر كله، ونافذة السوء كله، ومفتاح الضـلالة كلها، نموذج الضال الهالك، البائر المائر، السائر الصائر إلى شر مصير ؤجَهَمَّع


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الكهف، الآية: £•1. (£) سورة المجادلة، الآية: A. } \tag{1}
\end{align*}
$$

ورغم أن من كمال الإنسان التدرج إلى كمال وأكمل، وليس ذلك إلّا
أن يعيش نقداً بكل يقظة في أموره، فالذي يرى كل أعماله حسنة، ليس
 واقف لحلّه الستّ، البئيس، وهو يراه الحسن النفيس!

فيا ويلاه حيث يهبط الإنسان إلى ذلك الدرك المهين والضـلال المبين، وذلك بما قدمت يداه وأن اله ليس بظلام للعبيد!.





 مَلَ أنسَّهِ يَبِبرٌ








جولات متتابعة في مسارح من الكون مي مصارح تعرض للبصائر بالأبصار، تدليلاً لتوحيد المبدأ، وتوطيد المعاد. نفي مشهد الحياة النابضة بعد الموت، الناهضة المتواترة المتقاطرة على ذوات الميتات الأرضية حجة. :







 هنا وأَّزَّرَ والسماء وعمٌّرتا، وقبل خلق الإنسان فهو الآن أحرى، وفي الروم والأعراف (ايرسل"ه تدليلاً لاستمرار ما مضى ما هما عامرتان، فذلك إرسال في مئلث الزمان! .
تم الرياح منها مغيرةً آية العذاب كريح صرصر في أيام نحسات سبباً

تَّتَّتِبِ(ث) لـحياة وحياة!


الأعراف.

والسحاب مو المسحوب من أبخرة المياه الأرضية، تسحب إلى جو
السماء، ثم الرياح الساخنة تثيرها، ثم الباردة تقلها سحاباً ثقالاً حيث تثقلها

$$
\begin{aligned}
& \text { ov : سورة الأراف، الآية (1) } \\
& \text { (Y) سورة الروم، الآية: -00 (Y) } \\
& \text { ov :سورة الأراف، الآية: (r) }
\end{aligned}
$$

وتكثفها، نم بالتيارات الجوية في مختلف طبقاتها تساق لبلد ميت إليه
 غير منكور، فكيف ينكر هؤلاء حياة النشور؟!

فكما الله يعلم ميت البلاد فيحييها، كذلك يعلم ميت العباد فيحييهم



أَلْشُورُ !
هذا! وإلى نقلة من حياة الجسم إلى حياة الروح وهي أنبل وأحرى(1":

 اللحياة الدنيا بزهراتها وشهواتها هي حياة الغرور المَمَر الهزة، والحياة العليا الزاهرة هي حياة المقر العزة، فخذوا من ممركم لمقركمه، ومن هزتكم لعزتكم!
فالعزة بحق المعني من الكلمة مي لله جميعاّ، إلّا من يعتز باله فعزيز

 آكانه تستأصل كل آصلة وحاصلة ومستقبلة، فإرادة العزة أينما حصلت طول العان



 على الأرض أربعين صباحاحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم . سورة المنافقون، الآية: A.
 فالعقيدة الوثنية المتحللة عن التوحيد، المهلهلة، ليست لتحصل على أية

عزة.




 سواه، فالعزة جميعاً هي له لا سواه! والكلم اسـم جنس جمعيّ يذكَّر مرة ويؤنث أخرى، وهكنا يكون كل جـمع لا يـختلف عن واحلده إلّا بالتاء.

 من سواه وفي ذاته المقدسة، فكل شتيء للديه سفل وهو - فقط - العال. إذاً فصعود الكلم الطيب إليه هو صعود في المكانة سماع القبول، إنه يبلغ رضـاه على مداه وينال زلفاه دون ضياع ولا إممال ولا ذرة مئقال. مععوداً إليه يوم الدنيا هكذا، مهما يملك فيه سواه ما يملكه، وصعوداً






هنا كلم ونية ومعرفة وتصديق وعمل وتعامل مع الواقع، هي لزام بعض
 يستطاب في ميزان الحق، فالكلم المستطاب لله، وهو طبعاً مستطاب لقائليه وسامعيه الطيبين، إنه في مئلث من الطيب وهو كماله وتمامه، مهـما كان رأس الزاوية - وهو تمام الزوايا - هو اله . ولا يستطاب الكاب الكلم في الحق تماماً، إلّا بنية صـادقة، ومعرفة فائقة، وتصديق لائق وعمل مصدِّق، وتعامل مع الواقع، وآخر المطاف في طيب الكلم هو العمل وفقه.

صصيح أن الكلم الطيب دون العممل تخطى منازله إلا العمل، ولكن
 الطيب هو العمل الصالح، ومهما كان حق الفاعل هو الله، فلا يرفعه اله إلا

بالعمل الصالح
فالككلم ما لم يزود بزاده هو خبيث مهما اختلفت دركات خات خبئه حسب
 والحالة العوان، لا إليه ولا إلى ضـده عوان بين رفعه ووضعهـ . وكلما زاد

 ومن طبع الكلمة الطيبة أن ترتفع ثابتة دون زوال، حتى يتلوها العمل




 سورة المجادلة، الآية: 11 (Y) سورة إبراميم، الآيتان: Y\&، YO.

وكلما كان الكلم الطيب أسعد، فهو بطبيعة الحال أصعد نم ا'رفع،
 صعودها وارتفاعها مما بميزانية آثارها قضية الجزاء الوفاق وعند الله مزيد.


 فالكلم الطيب هو (الولايةه) بصورة مطلقة، الشاملة لهذه الثلات، وكل




الطيب.
 عزة الحَظوة المعنوية، وعزة الزلفى إلى مبدأ العزة ومنشئِها .





 مهخلصاً خرق أبواب السماوات وصفون الملانكة حتى تونول الملانكة بعضها لبعض:




 يرنعه نهو دلبه، وعمله واعتقاده الذلي في قلبه بان الككالم صسيع كما قلته بلساني.

والتعرش بمكانه ومكانته هو مصعد الكـلم الطيب كما هو مصعد المملائكة: (اولولا إقرارهن له بالربوبية وإذعانهن له بالطواعية لما جعلهن موضعاً لعرشه ولا مسكناً لملائكته ولا مصعداً للكلم الطيب والعمل الصابلح

من خلقفه|"(1)
فليسـت العزة عنـاداً جامـحاً على الـحق، جانـحاً غارقاً في أنانـية الششهوات، خـارباً في كل عتو وتجبر واستكبار، فإنها تنازلات عن صـراط الإنسانية إلى حمأة الحيوانية النكراء!

إنما العزة هي الاتصـال بمعدل العـزة غير المـحدودة، بالتقوب إليه والزلفى لديه، في سلب مطلق „لا إلها سلباً لكل عبادة وخشوع اللا ولا وأنفسية، تم إيجاب مطلق (إلا الشهل فلا يعبد إلّا إياه، ولا يطالا يطيع إلا إياه، هنالك ترتفع الجباه هامدة في سجودها لله، متعالية عن الخنوع لغير الش! ا.

هذه هي العزة وهؤلاء هم الأعزة! لكن :

 حسنات هي - بطبيعة الـحال - خالية عن كل مكر، حيث المـرائي في حسنات ليست حسناته حسنات.

 العزة، ذلك المكر الماكر يجعل من سيئاتهم عقبات متعديات أن يضل بها من لا يعقلون، ويغتر بها من لا يشعرون وهنالك الط الطامة الكبرى! لفاعل السيئات غفران أم عذاب غير شديد، ولكن ماكر السيئات له في نهج البلافة عن الإمام علي غي وضمير الجمع في إقرارمن راجع إلى السماوات.









 فتخرج الزواج الأوّل!



الإنسان - ككل - من تراب أر طين(r):
 الجنين حيث تتم الحياة الإنسانية، فمن أين أتت هذه الـيا ! (r) ${ }^{(r)}$
(1)

 \& ....
[ 0 [ 0 :
سورة المؤمنون، الآية: 1 .

فالنقلة من حياة إلى حياة أرقى هي قريبة، ولكنها من موت إلى حياة
 (1) (1) ${ }^{(1)}$

تم هذه النطفة في صورتها الوحيدة، وهيدة لانقسامها إلى ذكر وأنثى

 إطلاقه العام يتخطى أنثى الناس إلى كل أنثى، و"من" هنا تأكيد مستغرق للنفي وهو العام المستغرق لكل أنىى :

من حيوان البر والبحر والجو، ومن الزواحف والحشرات ما تلد وما تبيض، فالبيضة حمل من نوع خاص إذ لا يتم نموه داخل الجسمه، بل ينزل
 حتى يصبح جنيناً كاملا نم قفساً ومتابعة لسائر نموه الحيوي! فكل حمل وكل وضع هو بعلمه كما هو بقلدرته نم:
 المـحفوظ، دون كتاب المدحو والإنبات، حيث الآية تنحو منحى العلم الثابت، أن يعمر مععمر عمره حتى الأجل المحتوم، أو ينقص من عمره لأجل معلق ، وااعمرهلا هو المحتوم لا يزيد عليه وقد ينقص .

 أنَّهِ يَبِّرِّه بل هو أهون عليه.




كما البحران مختلفان في الصورة، متفقان في سيرة الرحمة النافعة المترعرعة اليافعة، فهما معنيان لوحدة الفائدة، كذلك الموت والحياة، ففي كلٍ عائدة، مهما كانت بعد الموت زائدة خلاف ما يزعم من صورته.

فالبحر العذب: المستطاب، الفرات: الذي يروِّي العطشى بساهل انحداره في الحلوق، وبارد طبعه وعذوبته، والبحر الملح: غير المستطاب للسراب، الأجاج الحارق الحلوق لملوحته المرة، هما على حالتهما المتضادة - مع بعض - من نعم الشه حيث يلتقيان بتسخير المنان في خدمة

 (1) تَثْكُورينج

والبحران قد يعنيان - ضـمن ما يعنيان - مثل المؤمن والكافر، حيث

 من الأموات كما أخرج الأموات من الأحياء!

إرادة التنويع في خلق الماء بواقعها ظاهرة، ووراءها حكمة ظاهرة في العذب الفرات، باطنة في الملح الأجاج، فمهما كان العذب الفرات سائغاً شرابه، ولكن الملح الأجاج سائغ فائق لحمهه وحليه، وإن كان واوَمِن كِلِّ
سورة يونس، النحل، الآية: : اء.





(r) (r) - وَتَرَركَ والمواخر مي المشاق حيث الفلك تشق البحر وكأنها أصبحت (فيه مواخر فيهلا حيث الأمواج الهائجة تجعل الفلك في خِضِمِّها وهي غائبة غارقة فيها،

 حُ

وايُرِّجُ إيلاجاً واقعياً حيث يلج من أفق الليل في أفق النهار شتوياً، وعكسه صيفياً، وآخر في المنظر حيث يلتقيان فجراً ومغرباً، فني مشهـد
 والفتح والفلح لعسكر الليل أحياناً ولعسكر النهار أخرى.
(1) سورة الرحمن، الآيات: YY-19.

 العلم الباحث منه الكاشف لـ لـ سورة النهل، الآية: 1 ال

وفي الولوجين منظرآ وواقعاً آية لكروية الأرض، وإلّا فليكن ليلاّ كله أو
نهاراً كله!

قَدَر ما قَّرّر.
(孜 دُونِهِه مَا يَمِلْوُنِ مِن تِطْمِيرِه وهو أثر على رأس النواة، مئلاً للصغر .


لا سماع لدعاء مـمن لا سـمع له كالأوئان، واللذي يسمـع كالطواغيت

 .









 (2) (4)


 الغنى في الله. بيان ناصح ناصع لكيان الناس وهم فـم في أحسن تقويم - إذاً

 غنى عن سائر الكون، نم إبثباتًا لكل غني لخالق الكون!
 ليسوا بفقراء إلى الش؟ علّه لما كان المشركون يزعمونهم أغنياء في أنفسهم



 أَفْنَبَّهُ (r)! فأنتم محصورون في الفقر لا أن الفقر محصور فيكم.

نم ذلك الفقر الفاقر ضارب إلى الأعماق لحد كأن ليس كيان الإنسان
 بل هو بذاته الفقر إلى اله بذاته الغني، دون إمكانية التتحول من ذاتية الفقر


والفقر والغنى وصفان للكائن، فلا يقال للمعدوم المطلق فقير، وآية الفقر تقرر أهل الفقر للإنسان، وتعلقه في فقره بالله والثى الله، فالفقير الذات


 اللحساب يوم الحساب، فهو غني حميد في غناه في النشأتين. إذاً ففي فقر الكاينات من حيث الذات دليل لا مرد له على وجود كائن غني الذات، وإلا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: 11) }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: } 7 \text { الاتي } \\
& \text { سورة آل عمران، الآية: 1A1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

فأين وجودات المـمكنات، حيث الافتقار في أحل الذات وحاقها دليل
 وتجد في آية الذاريات (Q \&) أعمق البراهين كلفقر الذاتي في الكائنات


ومهما كان في الكون غنى نسبية لكائن أمام الآخر، فهما في الفقر إلى

 وغنى نسبية من أخرى، وهما في غنامما فقيران إلى اله الذي أغنا الفما ال أنت ساكن فقير صغير من سكان هذه الأرض، وهي تابع توابع الشمس، وهي نجم صغير من مليارات الشموس وانير والنجوم في مليارات المجرات والجزائر السماوية، أفأنت الغني والش فقير؟! أتزعم أن في بعث الرسل إليك، وتواترمم في دعوتك بكتابات السماء، إن في تلك الدعاية الفخمة المتواصلة، والداعية الفخمة الدائبة، حاجة من الهُ إليك، فحين تستجيب الداعية فللَّهِ فيها حظوة وعزة، وحين تردها فعلى اله هزّه وذلة؟


 ما يعود بنفعه إليه، فالكل عائد إليك في تقواك، وما يد عليك في طغواك.
(1) سورة اللاريات، الآيتان: هع، • ه .
(Y) راجع الفرقان لتفسير الآية بقول نصل كأممق البرامين لإثبات وجود اله.
 ضـلالك، ولا يهدرك في كلالك.
سبحانك يا رب، فأنا الفقير في غناي إليك فكيف لا أكون فقيراً في
 الأثياء كلها، لا لحاجة منك إليها فهي المحتاجة إليك:





品

أفتزعمون أنكم أنتم - فقط - الخلق العزيز، واله لا يسطع أن يخلق
 أذهب قبلكم قروناً مضت، قبل آدم الأوّل حيث انقرضوا ثم استخ استخلفكم من بعدمم•





$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

 عُنقِّهِهُ . . . لا سواه .
"لا تزر. ." حتى إذا وعدت، ولا يسمـح لها بالوفاء حتى إذا أرادت


فلا أن نفسـاً وازرة تزر وزر أخرى، ولا أنها إذا دعيت إلى حملهـا
 التبعة، وعدت أم سئلت وأصرت!




فالنفس المئقلة من أعباء اللنوب والأوزار تستغيث ولا تغاث، طلباً في تلك الحالة البئيسة ممن يشاطرها في حِملها، فلا تهم كل نفس إلّا نفسها ، ولا تعنيها إلّا أمرها بإمرها ولا تعين أحداً كما لا تعان مهما علا عنا


 حملاً لوزر، بل سماحاً عنه بمؤهلاته المسرودة في الذكر الحكيم. (1) سورة المدثر، الآية: MA.
 سورة الصافات، الآية: (r)


أنت يا رسول الههدى لست منذراً لـمن لا يخشون ربهم بالغيب وهم

 المشاهد، ويخشونه وهو غيب عن المشاهـد، وخشية بغيب قلوبهم، الظاهرة
 - رَّبَم بِآلَغْتَبِ

 لأهل التقوى والطغوى (وهو أحكم الحاكمين").

تم الكفر والإيمان لا يستويان في أي ميزان كما الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات:
 أَحرُرُ
 الأعمى في قلبه عن البصير!

وحين لا يستوي ظلمات الجبو والنور فبأحرى ظلمات القلب ونوره، وكذلك الظل والحرور والأحياء والأموات ومثلث „لا هِ بين الثيلاث الأخرى هي تأكيدات النفي بأولية قطعية، فالظلمات لا تستوي في أقسامها ولا النور في أقسامه، فهل تستوي الظلمات والنور، والظل لا يستوي في أقسامه ولا الحرور فهل يستوي الظل والحرور، والأحياء لا تستوي في أقسامها ولا ولا الأموات، فهل تستوي الأحياء والأموات.

ولماذا تركت „لاله بين الأعمى والبصير؟ لأن الأعمين على سواء إنهم
لا يبصرون مهما البصيرون ليسوا على سواء!
فالبصير يبصر الحق المقبل إليه فيقبلل، ومن في الظلمات لا يبطُر الحق
فلا يُقبل، والميت لا يسمع صوت الحق فيقبل!

مَن فِي أَلْقوْرِ


إن الإيممان بصر وبصيرة وظل ونور وحياة، والكفر عمـى وظلمات وحرور وموت، فهل يستويان؟ بصر يرى الحقيقة ناصععة صـادقة دون أية هزازة ولا خلـخلة، وظل عن حرور الشهوات، ورياضة للنفسس ورياحة
 الممشاعر والقلوب دون خمـود ولا ركود ولا جممود، فهل يستويان مثـلا الحمد لله رب العالمين؟ لسـت أنت يـا رسول الهـدى مسـمعـاً وهـادياً لـمن في قبور الظلـمات والعمايات والميتات:

و
فِيَا نَيِرِ (

 وبينهما عموم مطلق (r)، ثم ولست - فقط - أنت النذير : .
$\qquad$ (Y) فكل من يبشر فتد أنذر قبلها، وليس كل من ينذر يبشر بعدها حيث البشارة تخص المؤمنين.

وتراها في هذه النذارة العامة لكل أمة، تتنافى وسلبها ككل عن كل



 وأطم! وكما أم القرى مكة المكرمة هي أمم عاصمة من عواصم الرسالات

فلا تخلو أمة من العالمين من الجنة والناس أجمعين وسائر المكلفين،




وهل أن انذير هو كل منذر عن الله، برسالة أو سواما؟ وليس في نذارة

 نَيِرُ هُ هو نذارة الرسالة بالوحي، دون النذير الوسيط! ولم يأت النذير في

 المسيح ِّ

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: } 01 .  \tag{1}\\
& \text { سورة القصص، الآية: } 09 .  \tag{r}\\
& \text { سورة يس، الآية: •Y }  \tag{r}\\
& \text { سورة السجدة، الآية: ب. } \tag{£}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الثالث والعشرون

كل أحد، إلّا حاصلة فيهم كاملة، واصلة إلى أشخاص وغير واصلة!
 وعرض الزمان، فما أنت بدعاً من الرسل! ليطمئن خاطره الشُريف وينبه مكذييه أنه نذير من النذر الأولى .
 وَإْلَكتَبِ أَلْنِيرِ تسلية لـخاطر النبي الأقدس أن التكذيب من قبل المكذلبين سائد في




سورة فاطر، الآية: A. IYV : سورة النحل، الآية











演

 خَّرِي







العزيز الحكيم:



 الغني الحميد ليس ليقطع رحمة شاملة تحتاجها الأحياء في عالم الحياة و
 لمحة إلى جمعية الصفات في إخراج مختلف الثمرات، فالإخراج قاصاند
 التصيميم - إلا نمرة واحدة كما المكائن الخاصة!
 ألوان الطعوم والأشكال وألوان الألوان: سبحان العزيز المنان!

 . وَغَكَيبُبُ سُودِّ
والجدد هي الطرائق والشُعاب، بيضاً وحمراً وغرابيب سود : حالكة
شديدة السواد .
فما تراه من مختلف الألوان في الثمرة تراه في الصشخرة، مما يزيدك

تدليلاٌ على إرادة قاصدة، وإنها لفتة راصدلة تهز القلوب، وتوقظ حاسة اللذوق وخاصته في نظرة ناضرة تجريدية إلى جمال الكون، فإلى جمال المكون حيث يبرز كونه الوحيد من مصارح في مسارح صفاته

تم نتخطى الثمرات والجبال إلى مختلف الناس والدواب والأنعام:


اختلاف سائد في كمٌ الكائنات وكيفها في مختلف ألوانها . ولئن قلت: إن ذلك الاختلاف هو قضية اختلاف العناصر وخصوصيات التأليف، تجد الإجابة في المادة الأمٌ الساذجة المركبة - فقط - من زوجين اثنين، فلا بد بد إذاً - من تصميم قاصد في كل فصل ووصل، متفرع عن هذا الأصل : وُوَين

 المسرح الجميل، باختلاف الألوان، من ألوان اللنرات والجزيئات والعناصر وسائر المخلَّفات المخلِّفات هذه الاختلافات.
 آيات الله هو سبب الخششية، والجهل بالله نتيجة الغفلة والتجاهل عن آيات اله، هو سبب الغفوة الباغية.

ليس الجهل بالأسباب الكونية هو الموجب للاعتقاد بسبب غائب كما يـهرفه الـماديون، وإنـما الـعلمـ بـالأسبـاب هـو الـنـي يـدلـنـا إلى سبـب الأسباب! ${ }^{(r)}$
سورة النذاريات، الآيتان: هع، •0.

راجع كتابنا (حوار يين الإلهيين والماديين) ص •Y: • - ب - العلم والعلماء في فكرة الالد.

لذلك نرى القرآن يحرض العالمين إلى توسع العلم والتعقل في الكون،

 العقلية وكشوفهم العلمية لمعرفة الله، فكلما زادوا معرفة بالها زادوا خشية من الله، انقلاباً في قلوبهم إلى الله، وانقلاباً عما يصرفهم عن الشا .

أترى (إنماله حين تحصر خسية الله في پالعلماءله فما ذنب الجهال إذ لم يؤتوا من العلمم ما يخشون به الله؟ العلم هنا ليس ليعني - فقط - علم الصـلاحات في بحوث فلسفية أم تجريبية أمّا هيه، مهما تُساعد على المّا إن حفظت فيها أمانة التدليل على وجود خالق المدلول والدليل .

بل هو علم الإيمان مهما كان صاحبه أمياً لم يدرس أية صـلاحات، كما




لذلك ترى أن الآيات هنا وهناك هي الآفاقية والأنفسية لكل ذي بصر وبصيرة، لا تكلف دراسات عقلية أو علمية، مهما كانت تساعد قضية المعرفة مع الحفاظ على الأمانة.
فرب عالم قتله جهله، علماً بالصـلاحات وتجاهـلاً عن التبصر بها في المعرفيات والعلم هنا هو الحجاب الأكبر! . .

ورب جاهل أحياه علمه، حيث يستخـدم كافة الوسائل بمـختلف الأساليب لمزيد المعرفة الإلهية، والعلم هنا يزيل الحجاب الأكبر! !
سورة النور، الآية: الآية: بr . . .

فيا ويلاه من جهل على جهل، ظلمات بعضها فوق بعض، ويا علياه من علم على علم نور على نور؟ ．
中秋
والخشية－وهي خوف يشوبه تعظيم عن علم بما يُخشىى منه－لزامها
 رقابة دائبة على أقواله وأفعاله وأحواله قدر معرفته بربه ．يخشـه الهـاه لعدله تعالى على ظلمه هو وعظمُه تعالى ． فمن لا يخشى اله ليس من العلماء مهما كان أعلمهم في الصلاحات المات حتى الإلهية عقلية وعلمية، ومن يخشى الله فهو من العلماء مهما كان أمياً لا لا يقرأ ولا يكتب، فميزانية العلم هي حسب ميزانية الخشية في مي ميزان اله الها وكما يروى عن رسول اله
 عالمه وعلى من يسمعه من عالمه！ أما علمتم أن له عباداً أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بكمم، إنهم لهم
 طاشت عقولهم من ذلك، وانكسرت قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استـتـامـوا مـن ذلك سـارعـوا إلـى الله بـالأعـمـال الـزاكيـة، فـأين أنتـم

منهم؟ ${ }^{(r)}$
（1）اللدر المتور 0：0－10－أخرج ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم عن الحسن قال قال رسول
．．：潩教

 حلقة لهم مند باب بني شيية نقال ：امل بي إلى حلقة المراء فانطلقت به حتى آتامم فسلم＝

وقد سئل رسول الله الـعابد كفضلي على أدناكم تـم تلا هذه الآية(1) فليتزود الـمؤمن على ضـلـ فطرته وعقله وشرعته بسائر العلمه، تذرعاً إلى معرفة أكثر بالله.

أجل (اوما العلم باله والعـمل إلا إلفان مؤتلفـان فمن عرف الله خافه
وحثه الذخوف على العمل بطاعة الله. وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا
(r)




 ولا ينفقون مهما تلوا كتاب الله، فإنما مو الإيمان وعمل الصالحات ات عن علم الكتاب تفصيلاً باجتهاد، أم إجمالاً بتقليد عن اجتهاد.


$=$







سورة الثمس، الآيتاذ: 1، r r.
 من خلفيات التلاوة حقها، أفردت بالذكر لأنها مي القاعدة الأصيلة التي تتناها التلاوة، وإلا فرب تالل القرآن والقرآن يلعنه!






(1) ${ }^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{C}$



 رثاء وسمعة.
 الش


 ما بين يدبه حقاً لردح من الزمن، ولكنه بطل أولاً بتحريف ومن نم بنـا بنسخ،
(1) سورة البقرة، الآية: rv .

فهو الترجمة الصحيحة النهائية لحقيقة الكون، والصحيفة المقروة من كتاب الكون وهو الصفحة الصامتة!


 كله هدى للناس

 \$آَكِكتَبَ
 فمن هو الوارث للكتاب القرآن بعد من أوحي إليه؟ أمـم كل المسلمين




 (r) وَكَ
 مريب، ولا المتوسطين في الإيمان، بل المصطفين، فميراث الكتاب هنا ميراث خاص لمن يحمله كما حمٌّله من أنزل عليه، وهناك عام يعم كل من

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة المائدة، الآية: ع£. }
\end{aligned}
$$




ولكن وارث الكتاب هنا ليس وِبَادِنًا
 الدين، لا كلهم.

ولأن الاصطفاء في مصطلح التقرآن ليس إلّا للمععصومين، أنبياء
 المعصومين بعد الرسول أوحي إليه كميراث خاص
 باللخيرات، . . . دليل قاصـد قاطع لا مرد له إن ليسوا داخلين في ذلك ونك


(1) سورة التوبة، الآية: VY.






فأقل المصططين في قرينة خاصة مي أحدل العدول المد!

 مذه الآية قال : مؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة وفيه أخرج الطبراني واليهعي في=

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء الثالك والعشُرون
 تلك المقابلة الثلائية الواضحة.

نم من هذا الذي اصطفي عليه وَظَلِّرٍ لِنْفَسِهِ وليس للظالم صفاء حتى يفضل في صفائه على سائر الأصفياء وسواهم! .



فالمسلمون بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات والظالم لغيره هو
 بالـخيرات، فهم مفضـلون على أصحاب اليمين المقتصـدين، فضـلاّ عن
 (1) (10) الْمَشَحَ

إذاً فورثة القرآن بعد نبي القرآن هم المصطفون السابقون المقربون، دون أصحاب اليمين المقتصدين، فضـلاّ عن الظالمين المسلمين وإن لم يكونوا الموا من أصحاب المشأمة والداخلين في الجحيم!

ذلك المثلث البارع الرائع من مواصفات ورئة القرآن لا نجده في سائر القرآن اللّهم إلّا لنبي القرآن نم من أورنوا القرآن من بعده.

= الجنة.
أقول: صحيح انْ كلهم من مذه الأمة كما ثلمحناه من الآيات، وكلهم من أمل الجنة على شروط الأملية، ولكن كيف يكرن مؤلاء كلهم بمتزلة واحدة؟ تنزيلاً للمصطفين إلى متزلة الظالمين وترفيعاً للظالمين إلى منزلة المصطفين؟. سورة الواقعة، الآيات: 11-V.

لغيرهم، فالمعتدون منهم الطغاة على الإسلام والمسلمين ليسوا من أهل
الجنة والسلام .
 بالخيرات، بل هم عوان بين ذلك، فهم المعتدلون من أمة الإسلام عدولاً
 مصيرهم إلى الجنة، من أصحاب الكبائر الصالحة للشفاعة، فألما فأما أمثال يزيد ومعاوية الطاغية وأضرابهم من طغاة هذه الأمة، فخارجون عن اهن هذا التقسيم، داخلون مع الذين كفروا في الجحيم، فـ هالظالم يحوم حوم نفسه، والما والمقتصد (1)
 المقربون، فوق المقتصدين العدول فضلاّ عن الظالمين! ومن ذا الذي يدعي ذلك الاصطفاء العاصـم، المعصوم أهله من كل رين وثين! أهم الـخلفاء الثلالثة، المعترف بكثير أخطائهم وخلافاتهم وتخلفاتهم بين أتباعهم؟
 - في تفهم الكتاب والسنة، والمتخلفين أحياناً عن نص الكتاب واللسنة. أم مـم الأئمة الاننا عشر الذين لم يختلفوا فيما بينهم، ولمم يتخلفوا قيد




 شَكَكِرُ . . .
أتول وتد ثظافر مثله في نفس المصدر عن الرسول وفيه عن ابن مردوي عن النبي خلان ظامر الآية كما بيناه.

شعرة عن الكتاب والسنة، وهم الثقل الأصغر بعد الكتاب - الأكب؟؟! وهنا

 سائر الخخيِّرين في الـخيرات وهو العصمة القمة الـمتعالية، دون وظظلِّلِ
 فإن اله لا يقتصر من عباده بالا قتصاد في معرفته وطاعته!
فإذنه تعالى للسابق باللخيرات هو إرادة التطهير وكما في آية التطهير :
(r)



(1) في تفسير البرمان الرضا إ
 فقال العلماء: أراد اله








 سورة الأحزاب، الآية: بّ. سورة الشورى، الآية: 01 سورة يونس، الآية: r.

## 

فهنالك للمصطفين السابقين إذن يخصهم، تكويناً في عصمة وتشريعاً في


 أمور المسلمين كما وُكي!
 فهم السابقون على كافة المصطفين على مر الزمن في الاصطفاءاتات، اللهم إلاّا من أوحي إليه القرآن! .
ولأن هالخيرات" جمعاً محلّى باللام تعم كافة الخيرات عِدّة وعُدّة، فهي
الخيرات المعرفية والعقائدية والعملية. أما هيه، المعنية من وْوَيُّهِرْكُ

وليس السبق هنا زمنياً - إذ ليس له فضل على اللّاحق الأفضل، بل هو
 الله وتقديره سبقهم هذا ! .
فهؤلاء الأكارم الذين أورنوا الكتاب بعد الرسول
 في سابق الخيرات طول الزمان وعرض المكان! .

ترى ولماذا يتقدم في هذا العرض العريض ظالم لنفسه على مقتصد وهما

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الحج، الآية: } 10 . \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: } 09 .  \tag{r}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: A1. } \tag{£}
\end{align*}
$$







الوحي والرسالات والوراثات.

فحصالة البحث عن آية الورائة إن وِبِبَادِنَّا
 ويظلم عباد الله، فهم هنا غير موعودين بالجنة، مهما دخلا دلوها


ظلم الظالم لنفسه، وخروج الظالم لغيره، حيث العفو عنه ظلم بغيره. !


المسلمون الذين مصيرهم إلى الجنة.
والمقتصد هو المعتدل المتعادل في حياته، لا ظالم لنفسه حيث يتبنى

 عليهم أجمعين
فهم ورئة الكتاب روحياً في ولاية مطلقة شرعية، وآخرهـم القائم منهم



(1) سورة الانبياء، الآيات: 1•0-1•1.










 فقط - هي من فضل اله كما النار مي من عدل الله. ويحلّون من التحلية: التزيين، وِمْن أَساِِرَهِ أعجمية من دستواره وهي

 التعب في طلب الحاجة فيها، خلاف الحياة اللدنيا التي هي تعب على تعبى

ولغب على نصب.
ويا له من مشهد حنون، فالجو كله يسر وراحة، حتى الجو الموسيقي لجرس الألفاظ كله مادئ ناعم رتيب حتى الحَزَن بدل الـُحُن، فضـلاّ عن
 (1)




 عَنْهُ
 وهنا موقع الإجمال!
 أصول الكففر متبوعين واتباعاً كما يلمـح له هكل كفور"ه : غليظ الكفر وحضيضه، دون المزيج الكفر بإيمان، فإن له نصيياً من الرحمة .
 قضية العدل نهاية العذاب كنهاية الاستحقاق، وأنهى النهاية للعذاب أن


 تمامة أم يخرجوا، أم تخفيفاً في قدره وهم في النار، أن يتعودوا العذابه
 بالغ في الكفر نهايته، فهو بالغ في العذاب نهايته جزاءٌ وفاقاً.

 (1) سورة الزخرن، الآية: vV.




 طالح في واقعنا فنصبح من الصالحين حقاً!


 ومنا الواو تقتضي معطوفاً عليه محذوفاً مئل هألم نذكركم بكر بـل حجة

 يفسح مجالآ للتفكير كمن عاش حين النذارة ساعات أو أياماً لا تكفي للتذكير، فقد أعذر . أم عاش حياة الذكر ولم باتهه نذير فقد أعذر فضلاّ عمن فقد النذير
 وعلى هذا الأساس فكلما كانت النذارة أقوى وفرصـة التذكر أكـر أكثر وأندى، فالعذاب أوفر وأشجى، وكلما كان قاطع العلد أضسف فالعذاب


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الكهف، الآية: ع (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: } 91 .
\end{aligned}
$$

فمن عاش جو الغفلة والتغافل، بمظاهر الشهوات وجواذب النزوات يخفف عنه حسب خفة الحجة، ومن عاش جو الذكرى بمديد العمر ولم يتذكر فلا يخفف عنه العذاب.

 للظالمين بحق الله وخلقه من نصير|(1)
 لحد االككفور" وبينهما عوان لم يذكروا، وإنهما صورتان متقابلتان، فهناكاك مسرح لكل عناية وتبجيل، وهنا كل نكاية وتخجيل، وكل ذلك بعلم الملك الجليل :

 بكتابي التكوين والتدوين وما في الصدور وتحتاجه الصدور، ويذلك العلم الشامل يجري كل الأمور.




 ومذا الحليث ناظر إلى الحالة الأكثرية في جو اللذكرى الاني


 سورة غافر، الآية: 19.

 (















هـنه أشـمل آية في خلافة الأرض للإنسان، تعم خلافة هـا النسل بأجمعه عمن سلفه وانقرض، حيث تعني پكمب" هذا النسل كله، خطاباً على اله وجه القضية الحقيقية، دون الخارجية الخاصة بالموجودين زمن الخطاب،


كما وتعني - فما تعنيه - خلافة كل قرن من هذا النسل قروناّ مضت، وهنا تخص الخطاب ما سوى القرن الأول البادي لهذا النسل - وهو داخل في الخطاب الأول.
وكما للـخلافة الأولى دلالة من آية البقرة كنص، وأخرى من مـنه


للثانية آيات عدة(r)
نم وهامة هذه الخخلافات هي الأخيرة، المححلقة على كافة بني الإنسان طول الزمان وعرض المكان، زمن القائم المهدي من آل محمد
 وإنها خلافة عامة إسلامية سليمة تختلف عن كافة الخلافات، حيث تطبق شرعة اله على أرض الله، اللّهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. وإن في تتابع الأجيال تلو بعض، بانتهاء جيل وابتداء آخر، وانتهاء دولة

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: •ب. } \\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 170 \tag{Y}
\end{align*}
$$

(Y) (r)
 .
سورة النمل، الآية: צY.

وقيام أخرى، بانطفاء شعلة واتقاد أخرى، إن في ذلك لآية لمن ألقى السمع وهو شهيد، إن لكل بداية نهاية، فليستعد عاقل لكي يخلٌّد نفسه بعد النهاية، $!^{(1)}$ ( ${ }^{(1)}$

ومن شأن السائح في هذه الرحلة المتعاقبة المتخالفة أن يحسن نواءة القليل ويترك وراءه الذكر الجـميل. وإن عجلة القرون الـمتتابعة سارعة

 عند أنفسهم في الشهوات خبطاً .

الكفر!
إن مقت ربهم في نفسه خسارة عليهم، فلأنهم ليسوا - هنا - ليشعروا مدى خساره، فليثنَّ بصراح الخسار.








سورة الحج، الآية: "VY.


 وإذ ليس هنالك كتاب من الله يسمـح بذلك الإشراك، ولا كتاب من الشركاء لرسلهم، فيه دعوة إليهم، فهذه ألوهة فاضسة فاضية، وليست إلا

غرورا!!
كلّا ليس هنا أو هناك شركُ ولا من قطمير في سـماء أم في أرض،

高



وإمسـاك السـمـاوات والأرض آن تزولا، يـعـم زوال الـفنـاء، وزوال السماوات وقوعاً على الأرض، وزوال الأرض سقوطاً إلى عمق السمانـاء،



 هو الخالق لهما دون أي بديل . وصحيح أن ذلك الإمساك في كافة جنباته ليس إلّا بقلرته الخخلاقة، (1) سورة الحج، الآية: 70.

ولكنه عالم الأسباب، يتطلب منه سبباً في ذلك الإمساك، وعلّه عمد لا
 عمد القوة الجاذيية أمّاميه؟ إنه ليست السماوات والأرض - وهما الكون كله - كبناء يبنى فيبقى

 في أية جهة، فهو زائل من تلك الجهة دونما حاجة إلى إلزالة.

 آن من الأوان! سبحان الملك المنان! . فالإمساك عن الزوال هو عبارة أخرى عن الإيـجاد بـعـد الإيـجاد،

 فنظرة ناظرة إلى ناضرة السـماوات وات والأرض،
 اليد الخفية الحفية، القاهرة القادرة، التي تمسكها عن أي زوالا

 يُروى أنه يبلغ قريشاً قبل جيئة هذا الرسول



وهذا الوجه قد يقرّب لسابق ذكر المشركين، وقد يبعَّد لأن قريشاً كانوا قوماً ليست لهم سابقة الإنذار حتى يستقبلوا منذراً برحابة صدرى، وقسماً بان باله وهم مشركون!

 وبطبيعة الحال كفر الكتابي - ولا سيما في زيادة
 النفور - إنه أضل وأنكى.




 المشركون، دون اليهود والنصارى، إذ ليسوا هم بإحدى الأممر.
 ذلك النفور بعد جهد الأيمان وذلك الاستفتاح؟.
 المكر السنّعء والمشركون فروعهم! .

 وإنه لقييح ما أقبحه، ومكر سيّئ ما أمكره، إنهم بعد ما استفتحوا على


لضلال المسركين، أن لو كان خيراً لسبقونا إليه لسابق الوحي الكتابي لهم،' وسابغ إيمانهم!

 دون مكر فيجتنبه المتحري عن الحق، ولكنه إذا مكر فواويلاه للبعيدين عن الحق، حيث يتخذون ذلك المكر حجة على الحق، فهو - إذاً - المكر اللسيّء من ماكر سيّئ، ومل بـحيق المكر السيّيء بغير أهله، من الله أو الرسول أو المؤمنين اليقِظِين؟ كلًّا!
 يُمكر لا يحيق به المكر الليّى،، فإن المؤمن هو الكيس الفطن، لا يحار ولا يغار مهما كان المكر محيرآ مغيرآ!(1)


 نسبة لهم إلى ربهم يفقدها الأولون!

فالنواميس الإلهية والسنن الربانية مطردة ماضية، مستقبلة وحاضرة



لقد سن الله سنة تكوينية لكل من الحُسن والسوء، والِحَسَن والسيِّى في

(اللر المنور عن النبي
ولهم من الش طالب سورة غافر، الآية: 10.


 الأحدات فرادى أم هي فوضى، عائشين الصُّدف والفوضويات، وإنما مناك



: قَدِيرًا







يعاملهم (قديرآل) بما ينتقم منهم.
فالأرض بأكنافها الواقعية والتاريخية كتاب مفتوح . . . لكل سائر فيها،

 في ذلك العرض المتين!
(1) سورة النجم، الآية:
(Y) (Y) سورة الالنعام، الآية: 97 (Y)
 اله القرآن ناهلوا كيف كان ماتبة النين من تبلكم وما اخبركم.




重

 وترى هؤلاء الظالمون يؤاخذون فما بال غير الظالمين من الناس وما بال سائر الدواب على ظهر الأرض؟!

إنه بالنسبة لغير الظالمين فتنة غير عذاب، ولهم عذاب فوق عذاب:


تم هو بالنسبة للدواب على ظهرها لا فتنة لها ولا عذاب، وإنما عذاب للظالمين حيث يفقدون منافع لهم منها كما يفقدون أنفسهمه حيث الا

ففي آيتي الفاطر والبقرة تَجاوبٌّ لطيف حفيف، عرضاً للأرض بما فيها لاستئمار إنسان الأرض كما يرضان إناه الله ويصلع حيوية إنسانية تضـم سائر مصالح الإنسان دنيوية وأخروية.
تم وآية الفاطر والنحل تتجاوبان في ضـخامة الظلم والطغيان للإنسان،


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: ال7. } \\
& \text { Y0 (Y) سورة الأنفال، الآلآية (Y) } \\
& \text { (r) سورة البقرة، الآية: YQ. }
\end{aligned}
$$

عذاب شديد يعم الأرض ويطمُّها، ويقلّبها ظهر بطن، وذلكّ وذلك مو طبيعة العذاب والدار واحدة، ولكن أرض الجنة والنار متباعدتان!
 في استئصال غير الظالمين وسائر الدواب ظلماً وما اله يريد ظلماً للعباد!


 كانوا يعملون!

وهذا هو الإيقاع الأخير، البشير النذير، في هذه السورة بنهاية الحياة
 رُشُّاه| . . . حيث يحملون رسالات السـماء تذكيرأ لسكنة الأرض، ورا وبين المبدأ والختام تلك المسارح المصارح من حوار وحجاج، وسير في الآفاق والأنفس ولكي يعرفوا المبدأ والختام.

I



مكية وآيـاتها ثلات وثمانون

筑 مُّسْقَيْرِ






(17)

سورة تُتنى من تفاصيل الأصول الثلاثة ما تميّزها في حقولها عن سائر السور التي تحويها، مبتدئة بدعامتي هذه الرسالة الساميامية : الـقرآن ونبيِّ القرآن، ثم المبدأ، ومن ثم المعاد، حيث الأوليان تعرّفان الرسالة وتبينا ولمان أصلي المبدأ والمعاد. ولأن هـه الأصول هي القرآن كله، وهي قلب القرآن وريحانته، إذاً

فياسين هي الققرآن كله(1) وهي قلبب الـقرآن(r) وريحانته(r) بل هي قلبب
القلب(£) حيث القرآن قلب الكتب كلها!
وإنها ذات الفواصل القصيرة، والإيقاعات السريعة اليسيرة، ملتحممة بمـلاحم عـميقة الإيحاء من بر|هين بارعة في مـختلف الـحقول، تدق على الفِطَر والحواس والعقول دقَّات متوالية متعالية، تعمل على مضاعفات آثارهـا في أعماق الضهائر والألباب.

 كنوز القرآنه المغغيَّة عن غير أهل بيت القرآنه، ولكنها من بينها قد تلمح اللى
 الرسول له كـ „االسـامـع الوحي"(0) (\%) الوحي النبوءة وبث الوحي الرسالة، وإن كانت في صيغة الححلف.
 قلب وتلب القرآن يس ومن قرا يس فكأنما قرا القرآن مشر مرات ات الي وفي ثواب الألممال بإسناده إلى أبي عبد الش المصلر السابق نفسه
 يس فإنها ريحانة الثقرآن.
اللدر المنتور عن أنس قال: قال رسول اله
 يا بن رسول اله اله

 اللني ليس فيه (امين) حتى تكون إشارة إليه

فكما أن (انها اسم من أسمائه وعلها اختصـار عن نبوته، كذلك (اس") عن
 تشتركان في إثـارة النبوءة وسماع الوحي! فهو بكيانه ككل، بقلبه وسمـعه سماعٌ واستذاعة للوحي ومن ثم إذاعة له، وهما في أفضل مراتبهما وأكملهما .
:(4) (T)
هي في صورة الحلْف وسيرة البرهان، وكمـا هي السنة الدائبة فيا فيا أحلاف القرآن، فالقرآن بحكمته البارعة أدبياً بأعلى قمم الفصاحاحة والبلاغة، ومعنوياً بأرقى درجات اللباقة، يكفي شاهد صدق على رسالة من جاء به :
(Y)

دليل واحد حكيم بين مدلولين اثنين، بين سين رمزاً إلى سماع الوحي


 حكمة مطلقة دون أية هفوة وتغرة، حيث الكمام تقتضي الحكمة القمة، فكل درجة من حكمة الكلام دليل على نفس اللدرجة




- صِمْ

فالقرآن حكيـم لا مدخل فيه بأية شعرة في مثلث الزمان من أي إنس
(1) (1) نور الثقلين \&:



سورة العنكبوت، الآية: 01.

وجان، وفي أي حقل من حقوله المتمازجة على مختلف أبعادها، حيث تحلّّق على كل العلوم في كل أبعاد الزمان، لا عِوجَ فيه ولا ريب يعتريهـ، فلا انفصام لـعروته نورّ لا تطفأ مصـابيحه وسراج لا لا يخبؤ توقّدُه، وبحر لا لا
 يُخمد برهانه، وتبيانٌ لا تُهدم أركانه . . . حبلاً ونيقاً عروته، ومعقلاً منيعاً

ذروته . .
وما أحسنه برهاناً حكمة القرآن، توجيهاً إليها بصورة الحلف، ولكيا
 حكمته فلا تتحرك العقول، فتبوء إلى عُطالة دون حِراك!
: رسالة عليا، على صراط مستقيم أعلى، حيث الحكمة القرآنية أعلى اللِحَم فلا أعلى منه ولا تدانيها حكمة، فالصراط المستقيم الذي لا علا عوج له هو طبيعته وماهيته.

 اَلْذَبِّنِ


صِرَّطّا مُسْنَقِيهًا


$$
\begin{aligned}
& \text {. تفسير الصاني عن الإمام الصادق (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة آل عمران، الآلية: 1•1 الالان } \\
& \text { (7) سورة الأنعام، الآية: 171. }
\end{aligned}
$$





(٪) ( ${ }^{\text {( }}$


 بين كل بشير ونذير في ملإ العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين (0)


 الرسول على صراط الإنسانية المستقيم، وصراط العبودية حتى اصطفاه الله على

صراط مستقيم من الوحي والرسالة والنبوة بأكمل درجاتها
 لأنه تجسيد لحكمة القرآن وأحكامه ومعارفه، وقد كان خُلُقه القرآن(1) فهو الثقلان مهما كان القرآن أكبر الثقلين، فهو عقله وقلبه القرآن الحكيم بما فيها
(1) سورة الشورى، الآية: or (Y) سورة المائدة، الآيتان: 10، 17 (Y)
(Y)


(7) سورة يونس، الآية: به.
(V)


من تفاصيل المعارف الإلهية، ما يحتاجه ويحتاجه العالمون أجمعون إلى يوم
الدين



 بل هو أبين لأنه يجسِّده بكل مظاهرهـ، ويفسره بسنته .


:





 الوصف دون فارق!

تم المصدر دليل ثان على ذلك الكيان المجيد للقرآن، إنه من عزة الش ورحمته المنزلة على خلقه، فلا يحمل كياناً الِّاً ربوبياً في أعلى مظاهرهـ الِّل

فإن تنزيل منصوب إما على الاختصاص أو على المدل أو أنه مفول أهني.

 منذ كان فطيماً حتى بلوغه وحتى رسالته وإلى قضاء نحبه . فمحمد القرآن وقرآن محمدل هما تنزيل العزيز الرحيم، كما همـا على صراط مستقيم، وكما يحملان مع بعض، هذه الرسالة القمة دون فكاك. ولأنه تنزيل الرحيم فهو كتاب رحيم يعم برحمته وكمـا رسوله وْوَمًا

كتابٌ عزيزٌ رحيم، تنزيل العزيز الرحيم على رسول عزيز رحيم، عزة في التنذير ورحمة في التبشير وفي كل ما يتطلب عزة ورحمة.

علةٌ غائبة للإرسال والتنزيل .
صحيح أن القرآن لإنذار الناس أجمعين، من أنذر آباءمـم وأنفسهم أم







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (1) : سورة الطلاق، الآيتان : } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (£) سورة الفرقان، الآية: } 1 \text { ( } 1 \\
& \text { (0) سورة مريم، الآية: AV. }
\end{aligned}
$$


 العالمين تشـملهم آية الفرقان، ولكنما العرب الذين لـم الـم يُنذروا، هـم ولا
 ورحمته لحد تؤثر في هؤلاء بعراقيلهم الثلالتة، فبأحرى تأثيرها فيما فيمن دونهم عرقلة، فالتحلل عن القوميات يعبّد، وإنذار الآباء يعبّد، وإنذارهم أنفسهم يعبِّد، تعبيدات ثلاث كتقبُّل الإنذار على سهولة ويسر .

ولأن هذه الغفلة ليست لحد يسقط معها التكليف، فواجب الإنذار يوجَّه إليهم على صـعوباته وعراقيله .

فثالوث الغفلة التامة، الطامة أنفسهم، الناتجة عن هذه الثلاث، تجعل منهم معاندين متعنتين لحدِّ:

 ومقصرون، فقد حقت على أكثرهم كلمة العذابب، والقلة الباقية بين قاصر مطلق دون تقصير، وبين من يؤمن رغم الغفلة الحاكمة، ويا لهله الثلة الثانية من يراعة ونصوع الإيمان إذ يجتازون ثالوث الغفلة إلى نور الانتباه:
 جبر وتسيير على عدم الإيمان!

$$
\begin{align*}
& \text { سورة السجدة، الآية: Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة القصص، الآية: } 7 \text { ع ع }  \tag{Y}\\
& \text { سورة سبا، الآية: ع ع } \tag{r}
\end{align*}
$$



 حق الكلمة على الذين يعلم الله أنهم لا يؤمنون تخخيرآ، فعلمه بأنهم لا يؤمنون حتى الموت حقق عليهم كلمة العذاب قبل الموت، وليس العلم علة العصصيان، بل هو كشف سابق عن العصيان! كمـا الكششف الـمقارن أو
 يحصل أو هو حاصل بأسبابه، إنْ مخيراً فمخيراً وإنْ مسيراً فمسيراً .

 كاشف أنهم لا يؤمنون.

وكلما كثرت وتتابعت عوامل الغفلة تتاقلت الذكرى بطبيعة الحال، دون إنسداد مطلق لطريق الهـىى، حيث الفطرة التي فطر الهّ الناس عليها تظلُ حجة دائبة تطارد العوامل الخارجية والدخيلة، وكثير هؤلاء الذين تؤنر عليهم




 قصوراً وتقصيراً، وليس حق القول إلًّا على أكثرهـم وهم المقصرورن في
 التي لم تحق عليها القول، إلًّا مغفرة ورضوانآً أم وإيماناً! .

آلَعْذَابِ

 لمَّا آنذروا تبتوا على الغفلة عامدين، فقد تجاوبت العوامل الخارجية :


 مشاهدة الحق، واستكبارهم على شاهد الحق وإِتَّا جَعَلْكَ . . . . وعلَّ الأول تمثيل عن الغفلة الأنفسية، والثاني هي الآفاقية، فلم يتبين لهم أنه الحق بما زاغوا عن الآيتين:

فهب أنهم لم ينذروا ولا آباؤهم، فلماذا لم ينظروا إلى الآفاق حتى يعتبروا، ولماذا لم ينظروا إلى أنفسهم حتى يتبصروا؟ فلما ألما ركزت في أنفسهم




سورة الزمر، الآية: v1.





$$
\begin{align*}
& \text { سورة الصف، الآية: } 0 \text {. } 0  \tag{r}\\
& \text { سورة الحشر، الآية: } 19 \\
& \text { سورة طم، الآية: 1Y٪. } \tag{0}
\end{align*}
$$

重








ذلك أثد لإيلامهم وأبلغ في عذابهم!
هؤلاء الحماقى الطغاة الغافلون البغاة أصبحوا رافعي الرؤوس كأنهم لا
 يملكون النظر إلى أنفسهم ليدركوا آياتها، ويلمسوا حاجيا
 في الآفاق، كي يتصصروا بها ويرجعوا الثى أنفسهم منتههين، ولكن :



 (1) بصراً ولا حساً، عقلاّ ولا قلباً ولا فطرة ولا أية نافذة قلباً أو قالبان

(1) نور الثقلين \&:


ذلك الإقماح وهذا السد ليس على ظاهر أبدانهم، بل على باطن قلوبهم
 كان عليه هؤلاء عند سماع القرآن من تنكيس أذقانهمه، ولَيِّ أعناقهمه، ذهاباً
 مواقع البيان وقوارع القرآن.
 (اوما خلفهمم" تعني الحياة الأولى، فهم مغشيُّون عن النظر إلى الحياتين


قد يُحرم الإنسان إبصارَه إلى آيات آفاقية، ويُمنح آيات أنفسية، باطنة من الروح على فطرته وعقله، وظاهرة من جسمه بأعضـائه، وقد يُحرم آيات أنفسية ويمنح الآفاقية، فله مجال على أية حال أن يتبصَّر، فإذا حُرم الإبصار
 ومعاداً، فيجمدون عليها دون تبصر، (افمن أبصر بها بصَّرته ومن أبصر إليها أعمتهل وأما إذا اهتدى إليهما ككل فقد هدي إلى صراط مستقيم. =




 (1) سورة البقرة، الآية: V.





ولقد حصلت شعبة من هذه التعمية على أبي جهل لـما أراد أن يدمغ (r) النبي وهو يصلي(r) وعلى قريش لما اجتمع وكذلك على الذين مكروا به الماكرين إذ قرأ عليهم آية السد فسدّ عليهم فهم لا يبصرون (غ)


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحج، الآية: •1 } \tag{1}
\end{align*}
$$

 النبي





 الشا

 لامير المؤمني لقد كان كذلك ومحمد فإن اله 艮







ليس للمنذر - إرشاداً أو أمرأ ونهياً - أن يترك إنذاره بححجة أنهم لا
 المحيط بالواقع، وحتى إذا كان قطعاً، أم وتبين أن الإنذار كان عليهم سواء لم يسقط وجوبه عن المنذَرين، إتماماً للحجة ولِيضا احاً للمحجة .
وواقع اللّإيمان من هؤلاء الأنكاد هو من الملاحم الغيبية القرآنية فهم
 الحال تكذيباً لملحمة قرآنية، وكانوا أثشخاصاً خصوصاً عُرفوا بين الجموع بالكفر الصامد والجحود العامد.
 : (4) (4)



 اللابغة فيهم قبل الذكر فهم مهما كانوا قبل الذكر من الغافلين، ولا ولا سيما إذ
 كانت قاصرة دون تقصير، فكانوا يفتشون عن ذكر حتى يتذكروا، أم أم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المرسلات، الآية: } 1 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الرحد، الآية: •ع. }  \tag{r}\\
& \text { سورة يس، الآية: v. }
\end{align*}
$$

ولأقل تقدير - كانوا لا يعاندون الحق على غفلتهم، فهما - إذاً - ممن

عائشين اتباع الذكر، فهم - دوماً - عنه يتبعون!

البالغة، ومؤلاء مم الذين يؤنر فيهم الإنذار.

 عمن سواه دون رناء، ويخشاه بغيب ضمميره وسريرة قلبه، فتظهر الخشية في
أفعاله - إذاً - فهو في شهوده أخشى .

وكما اتباع الذكر درجات، كذلك خشية الرحمن بالغيب درجات : بغيبه
 أيضاً درجات!






: إِمَا
 اللصفات(r) وجمع الجموع أولاً في الذكر وهو آخر في الواقع، كما وتوكد (1) سورة الالنفال، الآية: ^ب.
 سيما في الانفال النخاصة به، نتول الصلر الثيرازي في تفسير يس ص 4 ب: أي مو تعالى =

كتابة ما قدموا وآثارهم وليس إلًّا في حياة التكليف، كذلك وإحصاء كل شيءٌ في إمام مبين وهو يسبقهما، وليس عكس الترتيب إلًا بالًا بحساب ترتيب الأهمية، فالمحور الرئيسي في هذه الثلاث هو إحياء الموتى، ويلحقه إنذار :


لا محيي للأحياء يوم الإحياء إلًّا هو، ولا كاتب لأعمالهم في حياة


وعل وأْلْمَوْتَهِ يعم بُعدي الموت، قبل الحياة الدنيا وبعد الموت عنها :


 فالإحياء الأول قضيةً الفضل واقعٌ مكرور على أية حال، ملموس غير


 عِدَّة، حجة لهم وعليهم يوم يقوم الأشهاد، كتابة في أعناقهم وذوات أنفسهم

=



سورة البقرة، الآلية: YA.
سورة الووم، الآية: rv.







 لأنها كلها مكتوبة متطائرة دون إبقاء! علَّ الفارق بينهما أن (اما قدموا" هي الأعمال المنقطعة بعد ما عُملت مهما سُجِّلت، إذ لا يبقى لها أثر يُتَّع، وأما




 صاحب الآثار مهما انقطع العمل، لأنه من عواملها إذ سنّها وعبَّد طريقها .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزلزلة، الآيتان: ع، ه، }  \tag{r}\\
& \text { سورة الجاثية، الآلية: بو الانيا }
\end{align*}
$$

 الش الهِ


 قدموا، وما پأخَّرها هو آثارهمم.
وقد تعم پآثارهمه" الأنفسيةً منها بجنب الآفاقية، فقد يعمل خيراً أو شراً
 والتكرار، فيصبح ملكةٌ بعد ما كان حالاً وعملاّ، وثالثة لها لها آثر خارجي لا لا لا
 اختلفت درجاتها أو دركاتها، فإنها مشتركة في بقاء آثار للأعمال بعد

 من كبائر الحسنات، وهذه من كبائر السيئات. فالأعمال - إذاً - مكتوبة لا هي فحسب، بل بمفعولياتها وفاعلياتها،

 يوزن - يوم الوزن - بمخلَّفاته، لا فحسب بذات الِاتها وهما محدودان لأهل الحد في العمل بمخلفاته وخلفياته، ذلك الخلود لا لا لا





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القيامة، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة المجادلة، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة النساء، الآية: 100. }
\end{aligned}
$$

(£) المصدر أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن أنس قال: أراد بنر سلمة أن يبيعوا

 تتع حسنات أو سينات فهي من آثارهم.


 المظهر، فما هو الإمام المبين؟








باللني يقلدرها تسييرآ، وإنما هو كشُف عنها كما يحصل تخييراً. ولأن ذلك الإحصاء لكل شيء لا يعزب عنه شيء فقد ينحصر باله الذي

 علمهم الهه فهم - إذاً - المصداق الثاني للإمام المبين (ب) واللوح المحفوظ =
 مكانثا، أقرل وأخرج ها في مي معناه جماعة آخرون.
(1) سورة الحجر، الآية: va.



(1) الكشُؤَ|

وعلَّ التنكير في وإِمَارِ ثُبِينِ يلمح لذلك الشُمول جريآ للعلم المطلق
= الش الـ ثأتبل أمير المؤمنين : وتعالى علم كل شيء.
 الثلاث من المصاديق الثالية لعلم الش
 المفضل بن ممر تال: دخلت على الصادق

 معنا في السنام الاعلى تال قلت: عرفني ذلك يا سيدي؟ قال: يا يا مفضل تعلم انثم ملموا ما ما خلق الش والرمال والبحار وعرفوكم في السماء نجم وملك ووزن الجبال وكيال وكيل ماء البحار وانثارما










 (الل: أنا ذلك الإمام الميين . سورة الالعران، الآية: 1 ان
 كذلك الأمر في إمام مبين، فإنهما من تفسير التطبيق على مصاديق دون المصداق المطابق المعنيِّ في أهل الكلام. ولأن الرسول
 وَوَاتَرَهُمْ











 الْدْكْرِعِينَ





## 


والمدعوين في كونهم قوماً لداً وحجاجهـم اللدود ومصيرهم العسير يوم الدنيا
ويوم الدين
وعدم الإنصاح عن اسم القرية وسمة أملها مما يفصح أنهما لا يزيدان في دلالة القصة وإيحائها إلى ما يرام منها، فلا يهـمـنا أنها (انطاكيةه كما
 الرسالات طبيعتها واحدة، كما المرسل إليهم، مهما اختلفت مرا مراد في بعض صورها وأزمنتها وأمكنتها، ولذلك لا نرى من أسماء الاء الألوف من
 الرسالة الأخيرة .
وقد تلمح „إذذ أرسلناه لرسالة دون وسيط من رسول الإنسان(1) مهـما كان رسول الرسول بأمر الله رسولاً من الهه، فلا تنافيه الرواية القائلة أنهم

 بإذن الله، وإذ لم يصدق (إذا أرسلناه فمن المستحيل آن يرسله الله على علمه

أنه خائن ${ }^{\text {(r) }}$
 جعفر "ج النطاكية فجاهمم بما لا يعرفون فنلظرا مليهما فأخذوهما وحبسومما في يـيت الأصنام فبعث الها الثالث فلدخل المدينة . .
 الرسولان وضربا بعث ميسى پا

تال : إذ أرسلنا إليهم اثين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس!






الظرف الموحي للاختصاص : إإلَّكمُ مع التعزيز بثالث .
فقبل الثالث اكذبوهما" بإجمال دونما عناية واعتداد، فلما عززنا بثالث

 بحجة مفصلة هي في زعمهم قاطعة قارعة، ولكي يرتاحوا عن تواتر الرسالة.

 تحصر إنسانية الإنسان ببشريته، دون أن تحسب روحه وروحانيته بحساب،

 يمتازون عنهم بما يوحى إلْيهم قَدَر الاستعداد في روحياتهم وقابلياتهـم :重


فالمماثلة في البشرية ليس لزامها الممماثلة في سائر الميزات الروحية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إبراميم، الآية: •1) } \\
& \text { (Y) سورة إيراميم، الآية: } 11 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الكهف، الآية: } 11 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

بقابلياتها، ولكنهم يحصرون الإنسان في بشريته، ويحسرونه عما سواه من
 وهم بذلك في أسفل سافلين!
 الحاسرة أن لو أنزل من الرحمن شي؛ لأنزل علينا كما أنزل عليكم، ولإلذ لم

 الرحمة على سواء، أم لا تنزل على سواء، والجواب أله أن الوحي إنما



 قضية الربوبية الحكيمة عدم التسوية بين المـختلفين في الاستعدادادات والقابليات والفاعليات، والحاجة الضـرورية للناس إلى الرسانالات من أمثالهم في البشرية لتكون الحجة بالغة لا تبقي على أثر من نكران وعاذرة! .


 لدعواهم رسالة الوحي في الكذب!



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأراف، الآية: IY. } \\
& \text { سورة إيراميم، الآلية: 11 الالا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

يملك برهانآ على دعواه أن يقول (ربي يعلم" وللناكر أن يعكسها نفياً لها

 الذين ينكرون الحجج البالغة للرسل فضـلاّ عن هذه؟!


 فيهم، من رحمة رحيمية خاصة تخص المرسلين.

 والحاجة إلى اصطفاء بين كل قبيل لدعوته ضرورة مدقعة! فلا تحصر حجي الرسالة الإلهية بآياتهم المنفصلة عنهم كإحياء الموتى واليد البيضاء أمَّاذا؟ فالرسل آيات الّهية في ذوات أنفسهم قبل آياتهمه، تتمثل

 بموادها، بصورتها وسيرتها، ثم وقد يتزودون بآيات منفصلات إتماماً للحجة
 إلهي، ويُبين ما يخفى على المرسل إليهم من سبل إلى الله، وكمال الإلبانة

 المنفصلة عن ذوات نفوسهم، وقد قضوا ما عليهم بطبيعة الحال، ولا سيما أمام هؤلاء الناكرين الألداء! (1) سورة يس، الآية:





. ${ }^{(r)}$

 آيات منفصلة تؤيدها واله من وراء القصصد



هناك اندحضت حجة الناكرين فتحورَّلوا اللى مُراءُ في عَراءٌ عن شاكلة الحجة وإنْ بصورتها، قوله ناكبة ماردة لكل عاجز عن الحن الحجّة المحجة، حيث تتهددمم بالرجم:




 في التعير والتفكير .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة النور، الآية: عه. }
\end{aligned}
$$

 ليس طائركم منا بل هو معكمب، حيث تواجهون الناصحين بكل شؤم ولؤم، كالقبيح الدميم الناظر إلى المرآة متطيراً بها قباحته ودمامته، وطائره معه لا سواه.


ليس هناك شؤم في زمان أو مكان أم أيٍّ كان لكي يأتي الإنسان من
 أو أشخاص، وقد يسرفون في ذلك تطيرأ بالصالحين المصلحين، جازفة جارفة لا تستقيم على أصل عقلي أو علمي، إلّا أساطير الأولين. وهكذا يَكون دور القلوب المـقلوبة المـعقولة بعقالات الجاهليات،




 فُمْ فَرِهَانِ يَنْتَيِّونَ


ذلك وعلى حدلّ الـمروي عن الرسول (1) سورة النجم، الآية:
(Y) سورة الالعران، الآية: (Y)


شؤم(1) واالطيرة على ما تجعلها إن هوَّنتها تهوَّنت وإن شددتها تشددت وإن


التوكل||(r)
كل ذلك إذ لا أهالة للطيرة، إلًّا أن تشدد تخيُّلها فتشدد عليك، أم تتكل على اله فلا تجعلها شيئاً .
نم وذلك التعزيز بثالث لم يفدهم إلًّا إتمام الحجاج

 الرسل المكذبين، ولم يكن في البلدة كلها إلاّ رجل من أقصاها :
 ورجلّ من أقصى المدينة هو رجل الضاحية، متحرراً عن أغلال المدينة بأوساطها، متحللاً عن أوزارها وأوضـارها، خالصـا فـا في إيمانه، ساعياً في


وهكذا تكون الرجولة البطولة للصالحين الصامدين من المؤمنين أنهم يعيشون نصرة الرسالات والمرسلين، بكل ما لديهـم من طاقات وإمكانيات،




نور الثقلين ع : نور الثقلين ع : . . . . . المصلر عنه سورة القصص، الآية: •Y. Yا سورة سبا، الآية: 7ع.


وفي مجيء رجل من أقصى المـدينة دلالة أن بـلاغ الرسل بلـغ من من

 أقساها قلباً وأدناها .
 والشخصيات بالتي تخلق الرجولات وإنما هو الإيمان الصارم الصامامد ألينما

 عن تاريخ الماضين، فيها عبرة لأولي الألباب.


:
فالا هتداء الرباني فيهم ظاهرة الملامح وكما استدلوا به في حجاجهم
سورة فافر، الآية: YA.

 في أمالي الصدوق بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رنعه تال قال اللصديقون ثلاثة حيب النجار مؤمن آلل ياسين وحزيليل مؤمن آل فرمون وعلي بن أبي

وفي الدر المتور O: Y Y Y ا أخرج أبو داود وابر نعيم وابن عساكر عن أبي ليلى عنه

 والسابق إلى مبسى صاحب يس والسابق إلى محمد

على هؤلاء المكذبين، وهذه سنة دائبة للمرسلين، كما وأن عدم سؤال الأجر




 وهم مهتدون، فهم الهادون الذين يجب اتباعهم، فإن لهم البلاغ المبين دون أي خفاء في أصله وفرعه، في صورته وسيرته، كالنار على المنار الينار والشمس

 محدود بحدود الهدى والمصلحة، حيث يسقط واجب اتباعهم وولايتهم عند الأخطاء قاصرين أو مقصرين، وبأحرى ليس الفقيه ولياً على نقيه آخر إلًا






 مما يدل على صدقهم القاطع، فلا مال هنالك ولا منال، إلّا حرماناً عن

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة يونس، الآية: بر. } \\
& \text { (Y) (Y) راجع سورة الأحزاب. } \\
& \text {. س) سورة التوبة، الآية: (r) } \\
& \text { ( } \tag{£}
\end{align*}
$$

زهرة الحياة، ومهاجرة دائبة في سبيل الدعوة، وكما نراها في كل داعية
رسالية!
 ومعجزاتها، كما وهو السنة المتبعة في التقاليد الحقة الـحرة لكا لكل جا جاهل عن عالمب، كيف وهمم أولاء الرسل يحملون آليات الرسالات فـات في ذوات نفوسهم
 (اليس الأنبياء عملاء ولا عمالاً إلا لرب العالمين"(1)
 (r) 6 官

فمن لا يسأل على رسالته - على صعوباتها - أجرأ وهم مهتدون،

 الا هتداء بهم موجود، والمانع وهو الضـلال أو الأجر مفقود.

 اللآخرة والأولى، وفي تركه، هـم - لأقل تقـدير - لا يـخسروون وأنتـم الخاسرون، وهذا يشبه احتجاج علي جميعاً وإلا فقد تخلصنا وهلكت!! الـ

وهنا انتقال من حجة الرسالة إلى تجاوبها مع الفطرة: وُورَّا لِّهِ؟ فما

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { سورة مود، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

هو بالي ووبالي أن أعبد من دون الهـ - الذي فطرني - مَن هو مئلي أو دوني
 أترك عبادة فاطري إلى عبادة المفطورين مثلي، أو أشركهـم في عبادته وَكَإِلَّهِ


فما لي، ما لي أنجرف هكذا إلى شفا جرف هـار، ولا تجاوبه الفطرة ولا العقل ولا دعوات الرسل؟

وهنا ؤرَمَا لِفَهِ واجهتان أولامـما سؤال الرجل عن نفسه، والأخرى
 الككل، فلأن رجوعهـم إلى اللذي فطرهـم لا سواه، فليعبدلوه لا سواهـ،
 سواه، تم فطرة التوحيد، ومن نم الرجوع إلى الفاطر لا سواه أدلة ثلاثة على وجوب عباد اله لا سواه.




 الرحمن مستقلين في إغنائهم عني، فلا هم مستقلون في دفع الضر عني، ولا
 الثلات وتمجُّها مَجُّا!
سورة يونس، البقرة، الآية: : 107.
: (6) (\%)
 برهان، حيث الفطرة تجاوب حق التوحيد وباطل الشُرك كآية أنفسية قبل الآيات الآفاقية.
: (tron
وهل المـخاطبون هنا هـم الرسل، يُظهر لهم إيمانه بمعرض الناكرين، ليشهلدوا له عند الله؟ وكانوا شاهدلين إيمانه منذ جاء من أقصى المدينة! والها هو شاهد الإيمان دون شهادة! أم هـم الناكرون فليسمعوا إيمانه بحججه

 الفاطر الذي هم به مؤمنون.
 يختصه باله الواحد، ولأن رب المرسلين مو ربه ورب المكذبين، وقد برهن

 بالتوحيد - وهو رجل من أقصى المدينة - تجاسراً على أصحاب المدين المدينة.
 : اَْ فأمره بدخول الجنة وتحسُّره على جهل قومه، وغفران ريه له، وجعله



والجنة منا هي البرزخية حيث يدخلها المؤمن فور ارتحاله إلى رحمة

ربه، فإن الجنة الأخرى ليست إلاّ للقيامة الكبرى، وإلّا لشيءٌ أصيل من هذا البدن قليل، والبدن الآن بكامله تتحت التراب أمّاذا؟ ولمَّا تأتِ القيامة
 فصل، فإن (ڤقيل) هنا و(\#قاله تدلان على الا استمرارية حياة الميت بعد الموت،
 موت الروح وفوته وكما تفصله الآيات البرزخية الأخرى.
 تَوكِي يَعَلْوُنِّا أمرين خفياً عنهما :
1 - 1
 الـــمـــلا

 مشتركون - على درجاتهم - في أنهم لا يعنَّبون ولا يؤنَّبون، ولذلك نرى


وكما الله أكرم ذلك الرجل الناصر للمرسلين، كذلك أهان قاتليه المكذبين
 مُتْلِلِينَ جندَ السماء على مردة الأرض، واستصغاراً لموقفهم واستضعافاً .

صيحة واحدة أخذت جموعهم المحتشدة المتكاثفة المتكاتفة، التي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانياء، الآيتان: YY، YY، }  \tag{1}\\
& \text { سورة الصافات، الآية: : }  \tag{r}\\
& \text { سورة المعارج، الآية: با با } \tag{r}
\end{align*}
$$

 في أي عرالٍا ويْكأنهم لم تسبق لهم حياة! صرعى سبات مهانين مصغَّرين، وقد سُدِل الستار سراعاً على مشهدمم البائس المهين.

وترى كيف كانت معهم عاقبة المرسلين، فهل قتلوا مع صاحب يس؟
 الصـاخبة، وقتل مؤمن واحد لا يخلِّف صيحة تخخمدهم جميعاً! الأمر
 بصيحة واحدة، ولو أن الرسل قتلوا لأشير إلى قتلهم كما الإشارات إلى قتل

المناصر
والصيحة التي أخمدتهم كذلك تُخمد الرواية القائلة إن السلطان آمن وأهل مملكته(1) فلو أن هناك مؤمنين ولاسيما السلطان وجماهير من أتباعه

فلماذا الصيحة والقتلة الجماهيرية؟













 مذا الذي تدعوان إليه والئى عبادت إن جئنا بأممى يقدر أن يرده صسيهاً؟ قالا : إذا سالناه=


: 6 (7rive

 الرسـالي، وهـم الـمترَفون الـمفرِطون في تكذيب الرسالات، وأتباعهـم













 رجلين بين يدي ربي الساعة ساجلين يسألانه أن يحييني تاله: يا بني تعرنها



 أمل مملكته كلهم. أقول: وفي المجمع عن ومب بن منبه ذكر القصمة باختلان يسير، ومذه الما القصة تخالف الآيات من جهات عدة نهي إذاً مختلقة مردودة لمخالفة القرآن.

ينتظرونهم لكي يخبروهم بصدق الحياة الحساب بعد الموت أم كذبه؟ أم ينتظرونهم أن يرجعوا فيصلحوا أعمالهم، ولات حين مناص، إذ فات يوم خلاص!
 مُغْنَعْنَهِ إحضاراً للحساب فالثواب أو العقاب، كسائر المؤمنين، أم نواباً



الفهرس

الصففة
الموضوع

سورة الأحزاب
v $\qquad$ سورة الأحزاب، الآبات: 1-1

YA $\qquad$ ولابة النبي على المومنين؟
rq $\qquad$ الولايات العشر في الإسملام
§^ $\qquad$ VV - 9 : 9
$\varepsilon 9$ $\qquad$ غزوة الأحزاب - الخندق؟!
va $\qquad$ سورة الأحزاب، الآيات: Y^ - هr

IYY $\qquad$ سورة الأحزاب، الآيات: چس - •ع
18. $\qquad$ or سورة الأحزاب، الآيات: أي

170 $\qquad$ سورة الأحزاب، الآيات: سه - r

110 $\qquad$ سورة الأحزاب، الآيات: سף - سr

## سورة سبا!

| 198 | سورة سبا، الآيات: 9-9 |
| :---: | :---: |
| YIY | سورة سبا ، الآيات: .1 - |
| YYo | W1-10 |
| Pri | سورة سبا |
| Y®* | سورة سبا |
| YO1 | سورة سبا ، الآيات: |

## سورة غافر


سورة غافر، الآيات: 9 - \& 9 § سورة غافر، الآيات: 10 -...................................... Y 10 سqV .................................VA - YV :


## سورة يس

rYV
سورة يس، الآيات: 1Y-1
$\vDash \AA$
سورة يس، الآلات: سY -

